

الفرقان
في تفسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

## الفرقان

في تغسير القرآن
بالقرآن والسُّنة

> سورة الإسراء

## سماحة الثبيخ

|| الـكتور محمد الصادقي
shiabooks.net
رابط بديل > mktba.net

$$
\varepsilon
$$



$$
7
$$

$v$






为





(19.

سورة مثلثة الأسماء: الأسرى - بني إسرائيل - سبحان: تتبنى الرسالة الإسلامية بمقتضياتها ومخلفاتها كقاعدة أصيلة، بأصولها الثلانة، وما


وتوطيد الرحلة المعراجية المنقطعة النظير، ونهايتها لأَمْمَدُ لِنَّهِ(1) تسبيح يضرب إلى الحمد فإنه تسبيح بالحمد وينهما متوسطات! وفي اللوروة قيلات خمس : إنها مكية إلا آيات : انتين أو ثلاث أو خمس أو نمان آل ولا ولا توحي
 دالة على مكيتها أو غير داللة على مدنيتها فقد تكون مكية كلها كما يقتضيه طبع الألفة والتأليف.



هنا إجمال عن الرحلة المععراجية إلى أقصى أعماق الفضـاء، وفي


 الروايات فلتعرض على القرآن لكي تنحو نحو القرآن.
سورة الإسراء، الآية: III.

 [الإِسَاث: • •
促




 سورة التكرير، الآية: بY.

سورة النجم، الآية : V.
 الأسرى - بني إسرائيل، كأليق حركة نفسية نفيسة تتسق مع واقع الاسرا وجوه اللطيف، وأحرى حالة روحية حيث يبلغ صاحبها إلى الأفق الأعلى

و中أُبْتَّنَ عَلَمْ للتسبيح منحصر في الله ومنحسر عن غير الله، فإنه التنزيه المطلق(1) ، فليختص بالنزيه المطلق، وليس مطلق التنزيه حتى يشمل من سوى الله من الكاملين، وإن في أعلى قمم الكممال حيث الفقر ذواتهمه، والنقص كيانهم فأنى لهم سبحان مطلق! واله تعالى ذاته سبحان وصفان اله اله

 والجهات فليست له حدود وجهات، وهو المُنهي للنهايات والمغيني للغايات، فسبحان ذاته أن يكون منتهى العروج لعبده بأي معنى كان، اللهـم إلا قمة المعرفة الممكنة باله:
 أن يعجز عن معراج عبده بجسمه وروحه إلى سماواته ليريه بعض آياته، كما يهرف به من لا يعرف قدرته تعالى على كل شيء

وسبحان صفاته عن أن يضن ويبخل عن هذه المكرمة الغالية لأول العابدين وسيد الخلق أجمعين، فسبحانه سبحانه سبحانه عن أي رين وشين في هذا البين.
 عزّه، كما والحمدله بيان للثابتات اللائقات بحضرة قدسه.
 تفسير سبحان الها نقال: : تنزيه له تعالى عن كل ال سوه سورة النجم، الآيتان: A، 9.
: . . .



 سرى أرضية إلى القدس في سفرة جوية، نم سماوية إلى الأفق الأعلى مكانة ومكاناً .


 نقول: إن جمع الليل إلى السرى إذا كان مع عدم جمعه سيان كما فيا في سرى موسى فالليل لمزيد الإيضاح (0) . أم ولكي يعرف أنها في لئلة الـيلة واحدة
 فيه عن ملاحقة قومه، لا كله أو أية تطعة منه حيث الخا لا حاذق، فلهذه وتلك.

أم لهذه وسواها من نكات كما في الإسراء يجمعها : 1 - دلالة على أن السرى كانت في ليلة واحدة حيث الوحدة لائحة من
 (1) سورة مريب، الآية: بع.
 ( 1 ( 1 ( 1 (

 الالثيني كإبات الوحدة مقصود، دون الن يكرن الفي مامشياً.

 "(5لال" .

وّ - إفادة للتعظيم حيث كانت ليلة العروج وكانت الانتين وما أدراك ما الاثنان؟ إنه
 الاننين، انثنينات ست تعم حياته، فسلام عليه يوم ولد ويوم بعث وين ويوم عرج
 بعد الحضرة الإلهية، فالله هو الأول في مئلث الذات والأفعال والو والصفات، وأحمد هو الثاني، وأين أول من ثان بون بين الوجوب وأرقى الإمكان : زاحمدتا أحد يك ميم فرقست همه عالم در آن آن يك ميم غرقت وما هو موقف الباء في (بعبدهل" بعد أن پأسرى)" متعد بالإفعال؟

 الاخرى في إسراء لوط بأهله وموسى بقومه لا يناسبها تأكيد! أم أن مفعولها ولها الأول محذوف كاللذي عرج به كسفينته الفضـائية الالبراقه والذا والذي صـا



 وأولها آخرها وبينهما متوسطات.
كما من أبي عيدة ابية.
وتال اللليث: أسرى لاول الليل وسرى لآخره .

الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع عشر
 وصف العبودية أو الرسالة لا يحمل ما يتحمل هكذا معراج، ولا ولا يذكر حين يذكر إلا للتعريف الاسمي بالرسول النبي نم هذا العروج لم يكن رحلة رسالية، وإنما عبودية تتبنّى كما له في

 تكملة العبودية في ذاته لتكميل الرسالة. نم العبودية تزيل حجب النور وحجب الظلمة والرسالة هي هي من حجب النور، وهو في مقام الدنو والتدلي يتخلى عن الحجب كلها ويتحلى
 رسوله، وحياً سَريِّا سِريّاً يخصه دون سواه فسِّ فُرى المـعراج تقتضي سُرى

العبودية .
ومن نم مـا أحلى صيغة (اعبدهل| وصبغته وصياغته أن لو لم تكن هنالك





《 (r)
 عَدْدِهِ [الحَحبي: 9 ].

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآلية: Y. }  \tag{£}\\
& \text { سورة ص، الآية: IV. } \tag{0}
\end{align*}
$$


 فليس إذاً "عبدهل إلا محمدل
 تلمح لها آياتهما وتأتي في طياتها . ثـم والعبدهلا تقريراً في مقام الإسراء إلى اللدرجات اللعلى، ولكي لا تنسى هذه الصفة في زهوة الرحلة الفضائية وزهرة المعراج، وليس لينساه الرسول العقائد المسيحية. وأخيرا (اعبدهلا توحي بأن هذه السُّرى كانت بـجزئيه : روحه وجسمـه، دون تقسـم فلـم يقل بروح عبده أو بـجسـمه حتى يهرفه الهارفون ويـخرفه الخارفون: إن المعراج كان روحياً، أو برزخياً في رؤياه أم ماذا؟

 كَّ

أترى بـعد أن (اصـاحبكـم" "اعبدهل" "رسولل" هي فقط روحـه، وهو مـا
 فقط - بروحه، إن هذه إلا هرطقة هراء والله منها براء - ف السبححانه سبحانه

(Y) سورة القمر، الآية: 9 .
(1)
(£) سورة النجم، الآية: Y.
( 11 ( 1 (

(7) (7ما في دعاء الندبة اوعرجت بروحها غلط من الناتل والمنمول عنه والمشحيع اوعرجت بهاه =

ولماذا اليلآه لا نهارآ، أم مزدوجاً، والنهار أبين للناظرين وأبعد إنكاراً

 وَأَوْمُ فِيَلا فلتكن ليلاّ، ولا يحول الليل ولا أليل منه ظلمة دون رؤيته آيات ربه الكبرى

بما أراه الله .
والسُّرى المعراجية تتبنى عروج الرسول إلى أعلى الآفاق المعرفية، قبل




أنبأ والله أعلم بسراه.
=


 بيت، نم وأحاديثنا متظافرة بالمعراج الجسماني والروحاني معاً دون تبعيض (راجع وr - الفرتان ص §

ومعاوية كان يومئل كافراً ال

$$
\begin{equation*}
\text { سورة المزمل، الآية: } 1 . \tag{1}
\end{equation*}
$$

(Y)
 عليه النعت فأتاه جبرئل فتال: الظظر مامنا فنظر إلى الييت فوصفه ومو ينظر إليه نم نم نعت ما





نم وَلَيَلاُ توحي بوحدة المعراج اللهم إلا أن يهرف بتكراره في نفس
 وروحه القدسية كانت عارجة دوماً إلى مقام قاب قوسين أو أدنى اللهم إلا
 قدسيتها - من حجب النور، وعله كل يوم سبعين مرة من حجب النور.


منطلق المعراج مسجد هو أفضل المساجد في الأرض أم في الكون كي كلم



 هاني (r) أم المسجد الحرام(\&) فنص القرآن يؤيد ثالث ثلانة الة فلا محيد عنه.
(1) كما أورده القمي عن محمد بن الحسن الصمفار بإسناده عن أبي مبد اللي
بالنني مائة وعشرين مرة . . . .
 وفي الكافي بإسناده إلى علي بن إي



 مزدوجة! (r) (Y)
 تفسير القمي بإسناد عن أبي مالك الازدي عن إسماعيل الجعغي قال كنت في المسبجد

وأما منتهى سرى المعراج هنا، فهل هو المسجد الأقصى الذي في

 الخاصرة نصاً والحاصرة تقتضي التصريح بنهاية المعراج وغاي وايته: السدرة المنتهى في الأفق الأعلى، دون متوسطه الأرضي فحسب، الأقصى الذي
 البيت الحوام؟ هل هي قبور الرسل الإسرائيليين؟

وليست من آيات اله، وإنما الرسل هم آيات الهه وقد أراهم الها إياه إذ



 في السماء عند السلرة لا التي في الأرض (8)
$=$





 الحرام والأتصى اللني في السماء حرم - أو ما بين الأتصى في الأرض والأتصى في السماء حرم أم ماذا؟. سورة آل عمران، الآية: ا 1 .
مورة الزخرف، الآية: 0ع .
سورة النجم، الآيات: ع1-1 أ



فلقد نرى أن المسجد الأقصى، أقصى المساجد في مطلق الكون من


 الأقصى الذي بورك حوله بركات معنوية معرفية.

 نحوها من آيات ربه الكبرى .

فـ هالأفق المبين - الأفق الأعلى - سدرة المنتهى - جنة المأوى" في التكوير وفي النجم - والبيت المعمور (0)في ضالطور"ه علّها كلها تعابير عدة
=

 "... اله اله


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: •1 }  \tag{1}\\
& \text { سروة النجم، الآية: 1A. } 1 \text { الالج } \tag{Y}
\end{align*}
$$


 ( ) (TY\& :





عن منتهى المعراج: المسسجد الأقصى، وقد يسـمى الذلي في القـدس

 السماء أصل وغاية، والذي في الأرض ممر إليه وليس غاية.

وأية بركة عظمى وآية كبرى خير من الجنة المأوى . وما رآه في الأفق
 رؤية للمكون بقلبه بما لا فراق له ورؤية لكائناته بيصره لمتَّسع مملكته.

تواب الأممال عن علي
 التي تنقل مروره في معراجه بالقدس أنها كلها تقول بيت المقدس ولا مرة واحدة : المسجد |الأتصى .
تفسير القمي في حديث المعراج من لفظ رسول اله سماوات حتى رأيت سكانها وعمارها وموضع كل ملك منها . . . وأما السادس لما أسري بي
 التي أريها الرسول


 رأسي فإذا أنا بأنوار علي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ولي بـي




 قال رسول اله
 القمي بإسناده إلى أبي جعفر


خلف محمد

 تبعيض عن كل الآيات وهالكعبرى" هي جل الآيات، فقد اصطفى الرب لمصطفاه كبرى الآيات ومصيطفاهما، وكفته رؤية الكبرى عما سواهـا : كبرى الآيات كياناً كالنبيين والملائكة الكروبيين وكونآ كسائر الآيات العظيمة اللكونية ومنـها سـائر خلـق الله في سـائر الـعوالـم مـن سـكان اللسـماوات وعمارها ${ }^{\text {و }}$
 كأية من آيات ربه؟ ومن نم ف (امن") تبعض هذه الرؤية، في حين أري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين .
 وللملكوت درجات كما للملك درجات، وكما أن أهل المُلك والملكون


 منهها، فإنده

نم إن من الملكوت ما ترى إذ ينظر إليها، للناس كل الناس : وأَّكَّكْ




$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: 11. } 1 \text {. } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأراف، الآية: 1^0. }  \tag{1}\\
& \text { (7) (7) سورة المؤمنون، الآية: M } \tag{r}
\end{align*}
$$






ومنها ما يخص صاحب المعراج حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إذ تخطى الكون بملكه وملكوته، بعدما اكتمل الرؤية والمعرفة فيهمـا

 (اولولا أن روحه ونفسه كانت من ذلك المكان لما قدر أن يبلغه||(ث) وكما

 أأسري به إلى السماء: اتقدم يا محمد! فقد وطئت موطئاً لم يطأ ملك مقرب ولا نبي مرسل . . . "(1) فأين ملكوت من ملكوت! وأين رئية من رؤية وأين معرفة من معرفة! فلم يدن أحد مـا دناه الرسول صاحبه في شطر من سراه
سورة الأنعام، الآيتاذ: Vo، Vy.
 تفسير القمي بإسناده إلى الصادق الخلق إلى الشا

 كان يني ويينه قاب توسين أو أدنى لا بل أدنى . . . هـ .

$$
\begin{align*}
& \text { تفسير الققي عن الصادق } \tag{0}
\end{align*}
$$

في كتاب كمال اللدين وتمام النعمة بإسناده إلى عبد السلام بن صالح الهي الهروي عن ملي بن موسى
الرضا "n
 وسكان السماوات ولكي يريه

ترى من هو السميع البصير هنا؟ نم ما هي الصلة بين السميع البصير
والرحلة المعراجية؟
قد يكون هو مـاحب المعراج، فلأنه سـميع يسمع الوحي الخاص فيا فيا


 حيث يسمع ما لا يسمعه غيره بسمعيه، ويبصر ما لا يبصره غيره ببصريه. = اله لي في مذا المكان فإن تجاوزته احترقت ألجنحتي لتعدي حدود في النور حتى انتهيت إلى حيث ما شاء اله ربك فايياي فاعبد وعلي نتوكل فإنك نوري في عبادي ورسولي إلى خلقي وحجني في بريتي"






 بمكان ولا يجري هليه زمان ولكنه



سورة النجم، الآية: •1
سورة النجم، الآلة: 1A. 1 الآلا
سورة النجم، الآية: سا

وقد \#لاله حيث الرسول وإن كان سميعاً بصيراً ولكن "هوهَ الفاصل هنا توحي بالحصر، ولا حصر في اللسمع المطلق وبصره إلا في الله، وإن دخل في ضمنها رسول الله، فلأن الله سميع بصير يجعل رسولا رسوله سميعاً في معراجه
 الرحلة المقدسة.
 والتعلم ذاته ولا معلوم والسمـع ذاته ولا مسموع والبـر ولا والقدرة ذاته ولا مقدور، فلما أحدث الأثياء وكان المعلوم ولما وقع العلم منه

 ويبصر بنفسه، ليس قولي: إإنه يسمع بنفسه ويبصر بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر ولكن أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً، وإفهاماً لك إذ كنت
 والتعبير عن نفسي وليس مرجعي في ذلك إلا إلى أنه السميع البصير، العالم الما الم الخبير بلا اختلاف الذات ولا اختلاف المعنىي!
 أن جزءنا الذي نسمع به لا يقوى على النظر، ولكن أخبر أنه لا تخفى عليه
 واختلف المعنى، وهكذا البصر لا بجزء به ابصر كما أنا نبصر بجزء مكاء منا لا نتتفع به في غيره، ولكن الله بصير لا يجهل شخصـاً منظوراً إليه، فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى|ل(غ)
سورة طه، الآية: 118 .

أصول الكاني بإسناده إلى أبي عبد اله



وهكذا تكون صفات الله الحسنى كافة، مجردة عما لمن سواه من حدود وقيود، ما يجب سلبها عن اله، إذ تختص بمن سواه.

ترى ولماذا يوصف ربنا بالسميع البصير دون الثلاثة الأخرى : اللامس

 من كيفيات العلم دون الثلالة الأخرى الخاصة بالحسِ، حيث لا ذلا ذوق ولا شـم ولا لمس وراء الحس.

فمن الأسماء ما يخصه لفظياً كمعناه : الرحمن - الخالق . . . ومنها ما يخص خلقه فيها: المريض - النائم - الذائق - اللامس - النام ما نشارك ربنا في لفظه دون معناه: العالم - القادر - الحي - الموجود -
السميع - البصير .

والضابطة العامة في أسمائه أن تجرد عن معاني الخخلق وصفاته إلى ما يخصه إلهاً ليس كمثله شيء.

تم هذه الرحلة المنقطعة النظير للبشير النذير التي تفوق كل زمان ومكان رحلة مختارة من اللطيف الخخبير، وهي آية عجيبة من آيات آليات الله، ليريه من
 على آفاق عجيبة في الكون، وتكشف عن الطاقات المحخبوءة في كيان هذا الإنسان، والاستعدادات اللخارقة المنقطعة النظير التي يتهيأ بها لاستقبال الفيض المطلق من السميع البصير إنه لطيف خبير • =

 إنما يعقل ما كان بصنعة المخلوق وليس الش كذلكي .


كتاب موسى هو التوراة ولماذا هنا الكتاب بدل التوراة؟ عله لمـحة من (ألكِنَبَ



أجمعين، فكيف اختصت هدى موسى بعض الناس : بني إسرائيل .؟ هذه الرسالة العظيمة كسواها من أولي العزم الخمسة الذين دارت عليهم





 (7) . . . .

وعل تركيزه هذه الرسالة العامة على بني إسرائيل في الكثرة المطلقة من
 الإلهية تقصد المستضعفين أولاً لتخليصهمّ، نم المستكبرين لإبعادهـم عنهم

$$
\begin{align*}
& \text { (1) راجع ج } \\
& \text { (Y) } \\
& \text { سورة الأعراف، الآية: } 1 \text { (Y) } \\
& \text { vo: سورة يونس، الآية (£) } \\
& \text { (0) (0) مورة طه، الآية: (0) } \\
& \text { سورة غافر، الآية: YA. } \tag{1}
\end{align*}
$$

ومن نمّ هداهم أنفسهم - نتم من سواهمم وهم القلة القليلة في تاريخ الرسالات.

ونرى في مثلث الدعوة للرسالات أن الزاوية الأولى هي القاعدة، نم
 الأولى أولاً وفي الثالثة ثانياً وفي الثانية ثالثاً، كما في سحرة موسى ورجل من آل فرعون.

تم السنة الرسالية تقتضي تركيزها على قوم الرسول أولاَّ تم منهم إلى

 أن الرسالة المحمدية عالمية كما تنص عليها آياتها وتدلنا عليه غاياتها .
 الناس أخيراً.


هل المـخاطبون هـنا هـم بنو إسرائيل
 القرآن؟ وما مي الصلة بين هدى موسى وكتابه وألا يتخذ المسلمون من دون الهُ وكيلا؟ وهدى موسى تختص أمته!.

المـخاطبون هنا هم بنو إسرائيل الحضور زمن الـخطاب وعلى طول

$$
\begin{align*}
& \text { MI ME: سورة الشعراء، الآلية }  \tag{1}\\
& \text { سورة مريم، الآية: } \tag{r}
\end{align*}
$$

فنضير الغائب في "جعلناها كما يرجع إلى كتاب موسى كذلك إلى موسى، فموسى بكتابه
وكتاب موسى هذى دون انفصـال.

الزمن بعده فإن رسالة موسى منذ بزوغه كانت هدى لبني إسرائيل السابقين على الدعوة الإسلامية، ألا يتخذوا هم ولا تتخذوا أنتم من دون الهُ وكيلاً

والانتقال من الغيبة إلى الحضور دأب يدأبه القرآن بمناسبات شتى.
 وفي كتاب موسى أحكام أصلية وفرعية شتى؟.
أقول: ككل كلا، وأما كأصل يركز عليه الكل فبلى حيث الآلهة (العدة المعدة) والوكالات الأخرى كانتت في بني إسرائيل سنة دائبة، فلذلك
 إسرائيل، فإن عليهم أن يتبنوها لهـداهم ككل، دون أن يتفلت أهل من الشريعة عنها أو فرع.

نم ولا تختص شرعة موسى بهله الأصـالة، فإنها تعم الشرايع كلها فإن الوكالات في أمر التكوين والتشريع ككل، وفي سائر الوكالات كأصل إنما هي له سبحانه وتعالى عما يشركون .

تأتي الوكالة بمختلف صيغها سبعين مرة في اللذكر الحكيم، محتصرة

(1)
(Y)
(r)


$$
\begin{align*}
& \text { سورة يوسف، الآية: } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: } 19 .  \tag{r}\\
& \text { سورة الملك، الآية: MQ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة إيراميم، الآية: Yا } \tag{£}
\end{align*}
$$



7 - 7 - 7
. ${ }^{\text {( }}$ ( ( $V$










ففي هذه الأمور تكوينياً وتشريعياً ينحصر التوكل على اله منحسراً عن سواه(1). فلا توكل إلا على اله ولا اتكالية في الأمور على اله أو سواه الا ولا توكيل في وكالة غير الهل إلا ناقصاً ينحو نحو وكالة اللا .لا
حيث الاتكال على أي كان يعني تخلي الإنسان عن أية محاولة فيما

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة الأنفال، الآية: } 9 \text { ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة مود، الآية: بالئ. } \\
& \text { (1) سورة آل حمران، الآية: •17. } 17 . \\
& \text { () سورة المجادلة، الآية: •1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (V) سورة النساء، الآلة: (V) }
\end{aligned}
$$

يتكل فيه، والبطالة في أي أمر للإنسان فيه حول وقوة محظور، حتى وإن
كان على الله، كمن لا حراكل له في الحصول على الـلى رزقه ويتكل على الله . نم التوكل على غير الله فيما يتوكل فيه دون اتكال يعني أن غير الله كاف وليس به أيآ كان، وإنما يتوكل على اله، ولا يعني توكيل غير الله لا توكلا



بَّنَّهِّ وَكِيلًا 6

1 - فيما يختص باله كما مضى في آياته.
Y حوله وقوته عن الله، أم غير مفتقر في بلوغ الغاية إلى الله وحتى فيما يبلغه الإنسان دون حاجة ظاهرة إلى سواه.

1 - إن الله حمل نوحاً والمؤمنين معه.

- Y

والشكور هي المبالغ في الشكر حسب المكنة والاستطاعة كالعبد الشكور


 ألف سنة إلا خمسين عامآ، قوماً كفوراً وهو صبار شكور!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الإسراء، الآية: ب. }
\end{aligned}
$$








 (r) بـ





 المصدداق الأوضح الأعرف، وآية وأَّكَيِينَه لا تعني ذريته الأولاد فحسب،


(1) سورة الصافات، الآية: vV.

 وسام ويافت وكوش فذاك أربعة أولاد انتسلوا هذا الخلق. سورة مريم، الآية: هـ ه
سورة مود، الآية: •ع.
سورة الصمانات، الآية: v7.

صَكلِّه|(1) والمؤمنون القلة الذين ركبوا معه قد نجوا، فأمله منا مـم كل من



كانوا من ذريته(8)



قضاء صارم بفساد عارم إلى بني إسرائيل طول التاريخ الاسرائيلي منذ
 1 - فما هو القضاء؟

Y - وما مو الكتاب؟
ץ - أأين هي أرض الإفساد؟
ع - وما هما المرتان؟ والعلو الكبير؟
0 ويسوؤون وجوههم في الثانيّ؟.
إن القضاء ككل - هي فصل الأمر، وقد يختلف الأمر بفصله حسب اختلاف التعلقات: تضاه - فيه - عليه - له - به - إليه - منه - بين.
وهي بين فصل الأمر تكويناً أو تشريعاً أو فعلاً أو تحويلاً لبنبٍ!

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة الصانات، الآية: WV. WV. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشعراء، الآية: } 77 . \tag{r}
\end{align*}
$$


الثلة اللين حملوا معه! .
(Y) ${ }^{(1)}$

 تقتضيها - وعليه: على المحكوم فيها، وله: المحكوم له - وبه : بالـحكم المقضي، ومنه - من القاضي، وبين : بين المتقاضبين - سواء في التكوين أو التشريع أو فعل وأجل .
وأما القضاء إليه: رابع الأضلاع لمربع القضاء - فقد ينحصر في تحويل


 من مخلفات أعمال قوم لوط المفسدين، حيث جزاهم الها بما أفسدوا، أو
 الفصل الإنباء إليهم في الكتاب:
 الملاحم التاريخية المنقطعة النظير يوحى إلى البشير النذير ! وهل الكتاب هنا

 القضاء على مطلق الإفساد بالمهلي الوحي: في العهد العتيق والجديد وسواهما وقد يأتي نبأه في ختام البحث.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة نصلت، الآية: IY }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: Mr. }  \tag{r}\\
& \text { سورة القصص، الآية: YA. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الآحزاب، الآية: بالات }  \tag{£}\\
& \text { سورة يونس، الآية: الالآلا }  \tag{0}\\
& \text { سورة الحجر، الآية: 77. } \tag{1}
\end{align*}
$$

وأرض الإفساد هي الأرض كلها، دون اختصاص بالقدس أو فلسطين،




 إنسان الأرض الذي يسكن جانباً منها فيعني من هالأرض" سكناه أو ما يملا منها أم ماذا؟

فصيغة الأرض من صـائغها اله ليست لتعني إلا الأرض كلها، أم
 وليست هنا فلا اختصاص، فهما إذاً إفسادان في المعمورة كلها .
وهل المرتان هـما - بعد - قتل زكريا ويحيى إفساد! وفي أنبياء إسرائيل من هم أهم وأعظم منهما! إمرإ إذ يعني الإفساد قتل
 نبياً أم ما زاد أو نقص!

فليكن الإفساد أن في الأرض شاملين كل المعمورة: إفساداً في الأنفس

$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة يرسف، الآية: } 9 \text {. } 9 \\
& \text { MV : سورة الأحزاب، الآلآية }  \tag{r}\\
& \text { سورة الطلاق، الآية: الآلا } \tag{£}
\end{align*}
$$

 المفسرين دون أي دليل اللهم إلا ما رووه عن علي

 يتيمة لا توجد في كتب أحاديثنا مردودة بما ذكرناه في المتن.

قتلاٌ وإضـلالًا وني الحرث والنسل : اقتصادياً، ثقافياً - أخلاقياً - سياسياً


الإنسانية السليمة.
إن التاريخ الإسرائيلي على طوله هو تاريخ الفساد والإفساد، كما في
 كموسى ويوسف وداود وسليمان وأخرابهمه، ففي الأكثرية الساحقة زماناً ومكاناً وإنساناً كانوا مفسدين كيل نهار، لا مرتين ولا آلاف فلا يحصيها إلا
 وسلطة وقيادة قوية، ولكي تعلو كافة النشاطات المضادة من حكومات

وشعوب.
والصهاينة المجرمون كانوا - وقبل سنين - شذاذ الآفاق متفرقين في البلاد، ليست لهم دولة أو دويلة، فما كانوا يستطيعون الإفساد في الأرض، حيث كانوا تحت مختلف السلطات.
 من شراذمة الآفاق والاستعمار الشرقي والغربي، وبما تساهلت أو ساعدت

 يعلم أنا شعبه وإبناءه وأن العالم، الإنساني كله خدم لنا، والإنسان كله برزخ ييتنا ويين

 ونزوج بناتنا لعظمائهم ونتدخل وندخل في كي كل دين لنفسـه على أمله وتكون لنا الـيليادة على
 ولقد عملوا ما أملوا وبلغوا ما أملوا حيث أسسوا البلشفية في روسيا ومنهم لينين، وماركس الالكاني اللذي مو أصل البلشفية يهودي . ورؤساء جمامير أمريكا كلهم من اليهود ألما
 مملانهم كما نرامم اليوم يعملون لصالح الصهيونينة العالمية.

دويلات عربية حتى احتلت فلسطين لحد غربي نهر الأردن وكما يروى عن


غربيه|(1)
فلقد اختلقت دويلة العصابات الصهيونية منذ زماء أربعين سنة، نم احتلت بلاداً أخرى ضمتها إليها بعد سنين بما فيها القدس، نم أخيراً أعلنت أن القدس عاصمة إسرائيل، ثالوث منحوس من إفسادهم العالمي الأول، انطلاقاً من فلسطين، وإطلاقاً إلى المعمورة كلها وحتى متى؟ لا ندري. هذه هي المرة الأولى من إفسادهم مرتين، وطبعاً بلا علو كبير - على علوه - فإن كبيره للثانية، وفي الأولى يساعدهـ الاعها أو ينضـم إليها أو يستجيبها ويحرضهها سـائر سواعد الكففر والفسـاد في الـمعمورة، لا سـائر اليهود
 يتسمون المسلمين وأيضاً : من دويلات خليجية أماهيه التي هي ويلات على
 الكافر ضـد إيران المسلمة التي رفعت ولأول مرة في تاريخ الإسلام - راية
 ومغاربها على الحدود العراقية الايرانية ولكي يربح صِدرام صـدام الجمهورية المباركة وتتخلص من حكم الإسلام الصارم ${ }^{\text {(r) }}$


 الغربية لنهر الأردن من قبل غير المسلمين إلا قبل سنين من قبل الديا الطريف جداً صدن الصفة الخاصة للدجال المعرون في قائد الحّرب الإسرائيلي بـ (موشي دايان) فإنه مدسوح العين
لثد جاءتنا أنباء موثقة من جيشنا الباسل الإسلامي في اليحمرة: خونين شهر، وسواما منا من العا
الحدود الإيرانية العراتقة أن المساعدات في شتى الحاجيات الحرية تأتي للعراق من =


وعد الأولى هو موعد الانتقام منهـم في الـمرة الأولى من إفسادهـم

 محاربة المستعمرين شرقيين وغربيين فأرسلوا علينا ذنباً من أذنابهـم أحمق وأشرس عملائهم "اصدام" .

 من خيرة عباد اله الصالحين؟ إن هـه الصيغة سائغة لـعباد الله الخصصوص، مصسوغة لمـن يختصسون عبوديتهم وعبادتهم بالله دون سواه، ففي العباد المعصومين نجد هـد هكذا فرادى
 وك (اعبدهل الرسول الأعظم محمد

(0) (a)
=


 . (1) سورة مريم، الآية: Y. .IV : سورة ص، الآية (Y) (Y) (r)


 النظير تخص هؤلاء المبعونين مرتين لدحر السلطات الصهيونية، طالما








 ممن كانوا مع الرسول قبل المرتين من الإفسادين العالميين، ونحن نعيش المين المرة الأولى منهـما،



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الزخرف، الآية: 7A }  \tag{1}\\
& \text { MA، IV : سورة الزمر، الآلآيتان الان }  \tag{Y}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: الآ } \tag{r}
\end{align*}
$$





 الظلماء، أو كالقابض على جمر الغضاء أولئل مصابيح الدجىى، ينجيهم اله من كل فتنة فبراء
. مظلمة.
وفيه (IYY) \& - ج عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين =

خمسين منكم|"(r)
 لكمم أنكم في زمن وعد الأولى وعقابها وإفساد هذه المرة بعد لم يشمل المعمورة كلها حتى يحين حين وعدها .
 (毕
 ذنباً طويلاٌ من أذناب إسرائيل (االشاهلا ونعيش الآن قطع أذناب أخرى حتى نصل الثى صاحب الأذناب (إسرائيل" .
=


 المخلصون حقاً وشيعتا صدقاً والدعاة إلى دين الش سراً وجهراً، وتال : انتظار الفرج من إهظم الفرج،




تد لقيت إخواني . . . .


 الغية للطوسي (YQ) عن أبي عبد الشا
 وأحد وحنين ونزل فينا القورآذ؟ نقال: إنكم لو تحملتم لما حُمُلوا لم تصبروا صبرمهم.

فكمـا أن إسرائيل تفسد في الأرض بأذنابه، بـخيله ورجله، برجاله
 منا نابغاً كأصل، ومستأصلاٌ كل الفساد بمن يستجيبنا من مسلمي المعميورة
الأحرار.




والبعث الرباني ولا سيما في جمعية الصفات الناه يعني بعئاً ربانياً إيمانياً



 سلسلة من عباد الله الصالحين في حلقات متواصلة متفاضلة طور العـلم التاريخ
 هذا البين وأثدهم بأساً حيث يقضي بهم على الإفسادين العالميين.



(1) سورة الأمران، الآية: VII.


 .


(1)

هؤلاء هـم الأولون في وعد الأولى، نم الآخرون في وعد الثانية (همم




 لقائد المرة الأولى ولكافة المكلفين - اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه. تم لا نجد البعث في آياته إلا بعث الرسل أو بعث الأموات فالثـاني





الششرعة التشريعية.
وذلك البعث أياً كان، رسولياً أو رسالياً في غير الرسل يتضـمن حركة قوية صارمة تقضي على الحياة العارمة، فكما بعث الأموات يحييهمم، كذلك
= هـ قلنا: : جعلنا نداك من مؤلاء؟ قال : مم والشا أهل تم. (1) ياتي تفصيل مذا الحلديث. . نور الثقلين من تفسير العياشي عن حمران عن أبي جعفر الباقر (Y) .V : سورة الإسراء، الآية (Y)
 (0) سورة المائدة، الآية: الآ:

ذلك البعث يحيي ميت البلاد، ويحرر مستضعفي العباد عن سلطان الطواغيت بصورته العامة المستتمرة بـ (امن يسومهـم" والخاصة بالـمرتين - بـ

تـم وِيْبَادًا

 لا يصدَّقون:




 للمصلحين في تاريخ الرسالات أم للمفسدين إلا هذا وذاك
فهذا المثلث المجيد، المنقطع النظير بزواياه، يقضي على الصهاينة المجرمين، حيث يجوسون خلال الديار .

فالجوس هو الطلب باستقصاء في تردد حتى يتوسط المطلوب، وهؤلاء المؤمنون الأشداء يطلبون أولئك المفسدين في المرة الأولى باستقصساء وتردي

راجع سورة الفتح الجزء YY من الفرتان ملى ضوء آية البأس الثديد.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحليد، الآية: P0. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساه، الآية: AE. } \\
& \text { سرورة النمل، الآية: بس. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الفتح، الآية: } 17 .
\end{align*}
$$

 أخذناه أو قتلناه، والصههيونية العالمية بمن معها من كفرة البلاد أو مسلميهم المستسلمين، هم كلهم وتر لآل محمد ما فيها ومن فيها بلا تهيب! وإننا في هذه المرة ندخل الما ولمسجد الألأقصى


 (1)
 هذه الآيات من الملاحم الغيبية الثانية انباء هاماً عن آخر الزمن، حيث الظلم والفساد يعم المعمورة كلها على سلطة عالية صهيونية عالمية وعملائها وأذنابها في مشارق الأرض ومغاربها، ومن تم يقضي على هذه السلطة بفرقة
 وأصحابه وتتحقق الدولة الأخيرة الإسلامية العالمية وإلى يوم القيامة.

إن لقيام صـاحب الأمر شرطين أساسيين سلباً وإيجاباً كما هـما لهنه


 المهـدي الأصلاء العشُرة آلاف، وأصحاب ألوراب ألويته الثلائمائة ونلائة عشر رجلاّ حيث يقودون ألوية الدولة المهدوية وهم من أقسام مملكتنه في كل

المعمورة.

عمال الناحية السلبية لتأسيس هـه الدولة هي الصـهيونية العالـمية وأضرابها وكما في المرة الأولى، وعمال الناحية الإيجابية لها هم خميرة منـه
 وكما أن الصهيونية العالمية تعمل وتتعامل في عيث الإفساد العالمي في
 النضـال المكافح المتغلب من مسلمي المـعـي


 "


وَوْدُا تَعْعُولَا

 أولا مما وتتلوها الثانية بقيام صاحب الأمر صلوات الله عليه. وأنباء وملاحم السلطة الصـهيونية في غلبهم وأنهم سيغلبون وفيرة عن

 فاقتله|(r) وهذا يشمل مرتي الوعد في إفساديهم العالميين • وقال

هذا اليهودي من ورائي فاقتله|(r)
 - يعني الثى أطراف الأرض - نم لا يرغم الشا إلا بآنافكم تم والله ليبعثن الله

ولا واقع لهـذه الـملحـمة طول التـاريتخ الإسلامي لـمثـناه الاستئمار والاستعمار اليهودي النصراني إلا عند احتلال فلسطين بما تناصرا وتعاضدا - وتخاذل المسلمون - حيث نفي الفلسطينيون إلى أطراف الأرض الألا


 الخطبة تبشر بالثانية، وسائر ما ننقله من الملاحم شاملة لهما (Y) . أو تخص

الثانية)
وكما الآيات الأولى أنذرت بالـمرة الأولى في الإفساد العـالـمي نـم
 الأولى وتبشر ببشارة فوقها .

إنذارات وتبثيرات جزاء وفاقاً والعاقبة للتقوى: فمربع الإنذار :
 المنبر : . .

 اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الـحجر أو الشجر يا ما مسلم يا عبد اله مذا يهودي خلفي فتعال فاقتله . . . .


 وترنع الشحناء والثباغض وتنزع حمة كل دابة حتى يدخل الوليدة في فم الحنش فلا يضره،

I - لتفسدن، Y - تم رددنا . . .
ومربع: 1 - فجاسوا، Y - ليسوؤوا وجوهكم،
ع - وليتبروا . . .

هذا مربع التبشير بفضل الله ورحمته، فترى كيف يضيف الله إلى نفسه ثالوثاً من الإنذار؟ عله حتى لا يقال أنهم غالبون على أمر اله اله حيث يكري
 عليهم في حولهم وحيلهم حيث الدار دار الاختيار وليس الإجبار، ومجرد




$\qquad$

(r) سورة الأنعام، الآية: الآي :






 ذلك الفعل اختيارياً، وإن كان العقاب والثواب حسب درجات الاختيار الانيار فإن أفضل الأممال أحمزها





تشريعي حيث الأمور كلها راجعة إلى الله وصادرة عنه، وكما يليق بساحة قدسه دون تغلب لأحد على الله لا في خير ولا في شر . إن الإمهال الإلهي لعمال الإفساد امتهان واستدراج للمفسدين وامتحان



 الصهيونية المتبقية خلال الديار، بمن يستجيب لهم من سائر الكفار، حيث يجند الشيطان جنده ويحزبب حزبه للمرة الثانية والأخيرة ويضاف إلى الإفساد العالمي من الصههيونية العالمية علو كبير، حيث الإفساد في الأرض مرتان

 وترى كيف بإمكان اليهود هذان الإفساد أن العالميان والعلو العالمي في


 أَذُحـ بلى! إنهم مضروب عليهم بالذلة حيث ما ثقفوا إلاّلا بحبل من الهه وحبلِ



$\qquad$
سورة آل عمران، الآية: 11

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء السابع عثر








(1) (1) يُتَدُون

فهنالك ذلة بترك الحبلين ومسكنة على أية حال لكفرهم بآيات اله وقتلهم الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فلو أنهم تمسكوا بالـو الحبلين


 ظاهرية اقتصادياً وكما هم لزامهم هذه الحالة وإن ملكوا نروات العات العالم.




بالله - - وتكن فيهم أمة داعية آمرة نامية 7 - ولا يتفرقوا وأما المسلمون المستسلمون أمام الاستعمار الكافر، التاركون للحبلين، أم ماذا؟ مـما خوطبوا به في هذه الآيات فلا يصدق لهـم "الن يضروكمب"،
(Y) عن حبل الش أثره وجاه تارك الحبلين تماماً.

فالمتمسك بحبل واحد وإن كانوا هوداً يتغلب على تارك الحبلين وإن كانوا مسلمين، وكما انتصرت إسرائيل على المسلمين العرب المستسلمين حيث انتكس هؤلاء عن حقيقة إسلامهم وتمسك اليهود بحبل من الناس فيما بينهم أنفسهم بتدعيم الوحلة بينهم وسائر المستعمرين شرقاّ وغربآ، فلم يكن ذلك الانتصار وتأسيس دويلة العصابات، وتلكم الانتكاسة من المسلمين العربا



 ومنكم في المرة الأولى وليس إمدادهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيراً حيث تسببا رد الكرة عليهم، إلا مسارعة لهم في إساءة وجوههم:




 كتروا، وأنهم تخلى عن مناصرتهم مسلمو البلاد، وأولثك تماسكوا أكثر من


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النساء، الآية: انيان } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: IVA }  \tag{r}\\
& \text { سورة آل عمران، الآيتان: 197، 197. }
\end{align*}
$$

 قضاء ما لردح قليل من الزمن، حيث العلو الكبير يختصهم فلا يبقي لهؤلاء

 الجوس في البلاد ما عنى القضاء الحاسم على الصهيونية، فلذلك تراها تنبو بعد ذلك وتنمو حتى ترد الكرة عليهم.
 مهما قضى نحبه البعض منهم وخلفه آخرون من أجناسهم دون أشخاصهـمهم،
 ومن تم تضعف برد الكرة ردحاً من الزمن، وتتصل باللدولة الأخيرة المهلدوية
 يطلبون الحق فلا يعطونه نمّ يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعـوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهـداء أما أني لو أدركت ذلك لا لا الا لصاحب هذا الأمر||(1)



 للمهدي پ!







وقد ينطبق تماماً على تورتنا الإسلامية المجيدة المظفرة في إيران الميا حيث
 القائد الأعظم نائب الإمام السيد روح الله الخميني أطال الله بقاه، وسوف لا
 المهدي صلوات الله وسلامه عليه وستأتيكم روايات كهذه وأوضح في انباء وملاحم غيبته إن شاء الله تعالى الى
وقد يناسبها ما يروى عن الرسول
 القائم بحقيقة المعرفة() وعل دمج المرتين ببعض هنا وهناك يشير إلى قلة
= والعلامة ابن حجر الهيمي في الصوامق ص 91 ط عبد اللطيف بمصر والعلامة المولى علي



 الالمام السيد مصطفى الخميني واستشهد الآلان، والثالث الثا حين انتقل نائب الإمام من النجـ










 محض الإيمان محضاً ومحض الكفر محضاً حتى يؤخذ بالتصاص والأوتار والأثوار ولا =

الفصل بينهما، وأن الأولى : إفساداً أو إصلاحاّ، لتعبيد الطريق إلى الثانية، اللهم عجل لنا الثانية بما تعبّده في الأولى اللى




 إنه ليست الحسنى بالتي تحسن حالة طائفة فحسب دون أخرى، أو السيئة تسيء جماعة دون آخرين، فالضابطة العامة التي لا تتغير في الدنيا




 الأخرى. بل هي الآخرة من مرتي الإفساد في الدنيا : الأرض كلها، الا حيث اللا تجمع الصهيونية العالمية بين الإفساد والعلو الكبير العالـئي الاني أمّن ذا؟؟ من بني الإنسان المتخلفين عن شرعة الله، إذ تتذرع بثالونها لتجعل الأرض فاسدة كاسدة لا تصلح فيها حياة إنسانية إلا على تخوف وحن وحذر الا لا يطول فسادهم العالمي إلا ردحاً من الزمن حيث تتفجر الجماعات الات البشرية
 [المَّمَص: 0 []

بـ وكِبَّاًُ
والإصلاح : ليسوؤوا وليدخلوا - وليتبرو!!.

وهذه هي المرة الثانية والأخيرة من دولة الباطل حيث يقضى عليها


 (افبه يملا الهُ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجورآه.



 واسوداداً لوجوههم وسيادة لوجوه المؤمنين وإشراقة دائبة لا تنقضي
 فقط - إذ يتبقى منهم جماعة لا حيلة لهم ولا حول ولا قوة، عائشين حياة

 وهذه لليهود، ولا يعني سعي الفساد منهم إلا لحد المرة الثانية من إفساديهم العالميين، وسائر إفسادهم لهذا الحد، حيث مـي كم كإخوانهم النصارى لا قوة




وعُدة إلى يوم القيامة، عائشتان العداوة والبغضاء فيما بينهم، ولكنهم تساء وجوههم في إفسادهم الثناني، فلا تضر عداءهـم بينهـم الدولة الإسلامية العالمية

وبعدما ساءت وجوههم وشاهت وانهارت شوكتهم وعلوهم الكبير :
 الأقصى دخولاً لا خروج عنه، حيث يصبح مقرأ لزعيم الدولة الإلسالامية القائم
 مرة من مرة؟! فأول مرة من مرتي الإفساد التي - علّنا - نعيشها الآن سوف ندخل المسجد الأقصى ونبقى فيه مسيطرين ردحاً من الزمن، نم نمر نـخرج فنرجع


الأمر .
" ولا يذر وتراً من المفسدين وليس هو هلاك عمال الفساد فحسب، فإنه هلاك

 يَمتَوْنِ)


 للشُرور والشريرين

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفرقان، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآلاي: } \tag{r}
\end{align*}
$$

 هي موصولة: ليتبروا اللذين علوا في اللدرجة التي ملوا - تتيراً ومما معاً منا معنيان: تنتيراً =

فقد يستأصل الشُر بآثاره والشُرير باق يجدده، وقد يستأصل الشُرير



 وأحزابهـم، إنهم يقتسمون في تبارهـم أقساماً، فمنهـم من يقتل ومنهـم من
 وإفساده، فلا يبقى عداؤهم إلا فيما بينهم كما مضت الْ آلا اليهود وإغرائها بين النصارى إلى يوم القيامة، تم لا يعودون ولن اللى إفساد

عالمي :
 فالرحمة المرجوة لهم تشمل رحمة الغفران بالإيمان، ثم رحمة الإبقاء لهم بلا إيمان ولا إفساد، فإن عادوا في الإفساد عاد لهم التبار الهلاكك هنا


الفصل بين الإفسادين:
وترى هل الفصل بين الإفسادين بالدولة الإسلامية طائل أم ماذا؟



=
وانما اماله دون (من) وذوو العقول يتطلبون (امن؟؟ لأمرين: إن المصلرية منا ملا معنية كما
 العقول .

نعيشها، والدولتان متصلتان على فترة قصيرة حيث الإفساد الثاني، فيها فتور للدولة الأولى، وقوة كلإفساد الثناني أقوى من الأول، وكمـا يستفاد من أحاديثنا حول الإفسادين والدولتين.

وترى كيف تجتمع الدولة الإسلامية الأولى مع الإفساد العالمي الثاني
في فترته القصيرة؟
إنها تبقى لحد الحفاظ على أصل كيانها، ولكي تستحصل البقية الباقية

 تاريخ الرسالات كذلك أصحاب ألويته هم سلالات وحصالات الرات الرسالات،

من أنياء وأولياء وأصحاب الرسل وأفضل من تربى في حجور الرسالات. فمن الرسل داود وسليمان ودانيال آم من ذا؟

 دجانة الأنصاري أم من ذا؟


ومن هم وكم هم من قوم عيسى؟ لا ندري . .
نم ومن هـم وكـم هـم من أمة محمـد


وقد يكون قائد نورتنا الإسلامية السامية في إيران منهم ومن أفاضلهم
بعد أنبيائهم وأئمتهم.
سورة الأمران، الآية: 109.

وحيث اللواء لغوياً هو قائد الجيش ومتصرف اللواء، فهؤلاء الثلانمائة والثيلاتة عسرأ هـم قواد الجيش ومتصرفو آلوية الدولة الإلسالامية، ا(فإذا


وأصول الجيش بداية مذه الدولة هم عشرة آلاف، قلوبهم كزبر الحديد يعطى لكل واحد منهم قوة أربعين رجلاّ، نم اللاحق الملتصق بهـم لا نلري
 الرسالات والإنسان عدة وعدة إيمانية وحربية عادلة، اللهم اجعلنا منهم.

## أنباء الدولة الإلهية وأبنائها في الكتاب:

 لا خاصتها، فهي كعامة تشـمل العهلد العتيق كله، بـما فيه كتابات الوحي الوحي

 واحدة اللهم إلا شذرأ مما في الإنجيل من تحليل للبعض مما مـا حرم على






 اللني تطرى له الأرض ويذل له كل صعب يجتمع إليه أصحابه مدة أمل بدر ثلثمائة وئلاثة مشر




إسرائيل من محرمات ابتلائية مؤقتة، أو يعني الكتاب مطلق كتابات الوحي
قبل القرآن .
ومما تبقّى من هذه الأنباء هي التي تؤكد قيام صاحب الأمر استئصالاً




 الأرض بعد إفسادها الثاني، والزبور هو زبور داود (التوراةله حيث تذكر نفس البشارة بستى العبارات، ولقد كتب الله تعالى هذه البشارة الإسرائيلية من عتيقها وجديدها .
ففي الزبور (إلإن الأشرار يُستأصلون وأما اللّبن يرجون الرب فإنهـم يرئون الأرض

 لترث الأرض عند استثصهال المنا فقين تنظر (£ (٪)").
 الأخيرة وقد يكون من الثلائمائة والثلاثة عشر أصحاب الألألوية ويحق له!

القائم في اشعياء تصطلح في ملكه السباع:
كما في (اشعياء |l: 1-1): ويخرج قضيب من جذريسي وينمي
 جاءت في كتابات الوحي منذ خمسين قرنان الاني

فرع من أهوله (1) ويستقر عليه روح الرب روح الـحكمة والفهم وروح المشورة والقوة وروح العلم وتقوى الرب (Y) ويتنعم بمـخافة الرب ولا يقضي بحسبب رؤية عينيه ولا يحكم بـحسب سـماع أذنيه (Y) بل يقضي للمساكين بعدل ويحكم لبائسي الأرض بإنصاف ويضرب الأرض بقضيب فيه ويهلك المنافق بنفس شفتيه (£) ويكون العدل منطقة حقويه والحق حزام كشُيه (0) فيسكن اللنئب مع الحمل ويربض النمر مع الجدي ويكون العـئ العجل والشبل والمعلوف معاً والأسد يأكل التبن كالثور (T) ويلعب المرضـع على حجر الأفعى ويضع الفطيم يده في نفق الأرقم (^) لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغمر المياه البحر (ه) وفي ذلك اليوم أهـل يسيء القائم راية للشـعوب إياه تنترجى الأمم ويكون مئواه جيداً (، (1).

هذه الآيات تفسرها التي سلفت من الزبور، داللة على أن القضيب من جذريسي أبي داود ليس هو داود، فإن داود من أصحاب ألواب ألويته في دولنه، نم
 في أي زمن رسالي على طول الخط ولا أي ملك إلهي، اللهم إلا ما وعدنا وعناه ونرجوه زمن (االقائمها من جذريسي حيث ينى ينتسب من ناحية الأم إلى يسي أبي
 وفي (اشعياء 70: 11 - Y0) - تنديد شديد ببني إسرائيل لإفسادهم
 (اوانتم اللين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي النين يهيئون المائدة لجلد
 دعوت ولم تجيبوا. تكلمت ولم تسمعوا وصنعتم الشر في عينيَّ وما لم آثا إياه آثرتم (IY) لذلك هكذا قال السيد الرب: ها إن عبيدي يأكلون وأنتم

 وتولون من انكسار الروح (६| ( ) وتخلفون اسمي لمـختاريَّ ويقتلك السيد الرب ويدعو عبيده باسم آخر (10) فالذي يتبارك بهذا الاسـل الاسم على الأرض
 الأولى تد نُسيت وسُتِرت عن عينيَّ (17) لأني هـا أنا ذا أخلق سـيماوات جليدة وارضاً جديداً فلا تُذكر السالفة ولا تخطر على البال (IV) بل تهلّلوا
 سروراً (1) وابتهج بأورشلبم وابشر بشعبي ولا يُسمع نبها من بعدُ صوت بكاءء ولا صوت صراخ (19) لا بكون هناك طفل أيام ولا ثبيخ لم يستكمل
 ويبنون بيوتاً ويسكنون فيها ويغرسون كروماً ويآكلون ثـمرها (Y) لا يبنون الـا



 فالتراب يكون طعامها، لا يضرون ولا يفسدون في جبل قلسي (Y) (Y) الـ

هذه الإنباءات مي آتية في أنباء الإسلام للدولة المهـلدوية حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة(1)، وكما أجمل عن نبئها في آيات الإسراء - تأمل .

في أحاديثنا : ينزل المهلي إلى ييت المقدس - تخرج له الأرض أفاليذ - أفلاذ كبدما -
تصطلح في مكة النسباع - أقل الأممار مائة سنة حتى أن الرجل ليرى مائة نسمة من نسله -
يستأصل الْفساد عن الآرض .

ومناك انتقالان من بني إسرائليل إلى بني إسماهيل - انتقال الشيعة بمحمد الملك بالمهدي من آل محمد

العظيم القائم لبني شعبك ويكون وتت ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الزمان. وفي ذلك الزمان ينجو شعبك كل من يوجد مكتوباً في الكتاب (1) وكثيرون من الراتلين في تراب الأرض بستيقظون بعضهـم للحبياة الأبلـبة
 جعلوا كثرين أبراراً كالكواكب إلى الدهر والأبد (Y). .
وفيها تصريحة الرجعة العامة وكما في الصادقي (IY) (أأنت اذهب إلى الانقضاء وستستريح وتقوم في قرعتك إلى انقضاء
 الثلائمائة والثلالة عشر رجلاّ

## أنباء وملاحم غيبته في الروايـات الإسلامية:

من خطبة قصيرة لعلي أمير المؤمنين 気
(افتن كقطع الليل المظلمّ، لا تقوم لها قائمة، ولا ترد لها راية، تأتيكم مزمومة مرحولة، ويحفزها قائدها، ويجهدها راكبها، أهلها ألها قوم شديد كلَّبهمم،
 وفي السماء معروفون، فويل لك يا بصرة عند ذلك من جيث من من نقم الشا لا رهج له ولا حس، وسيبتلي أهلك بالموت الأحمر والجوع الأغبرل|(r)
 تبنى في آخر الزمان يستشفون بدمانـنا ونا ويتقربون ببغضضنا يوالون في عداوتنا


منه

(r) ج ج

بغذاد.
 إنها الزوراء فسيروا وجنبوا عنها فإن الـخسف أسرع إليها من الوتد في في
(1) النخالة|)
 براياته في ضواحي كوفان، فإذا فغرت فاغرته واشتدت شات شكيمته، ونقلت في

 ينعه، وهدرت شقاشقه، وبرقت بوارقه، عقدت رايات الفتن المعضضلة،
 قاصف، ويمر عليها من عاصف، وعن قليل تلتف القرون ويحصد القائم

ويحطم المحصوددال(ب)
وعل القرون الثانية هي القرون الإسلامية في دولة المهدي




فورة العمالة الصدامية الصهيونية .
 تفقدوني، فإن بين جوانحي علماً جماً، فسلوني قبل أن تشغر برجلها(غ) فتنة
 بغداد
. من الخطبة • 1 (Y)

 شغر الكلب برجلها ليوول بال أم لم ييل، وشغر الرجل

شرقية تطأ في خِطامها(1)، ملعون ناعقها ومولِّيا وقائدها وسائقها والمتحرز فيها، فكم عندها من رافعة ذيلها يدعو بويلها دجلا دجلة أو أو حولها، لا ولا مأوى يكنها ولا أحد يرحمها، فإذا استدار الفلك قلتم مات أو هلك، وبأي واد


 وآفة والتنزيل، عاملين بكتاب الله وسنة رسوله، وقد اضـمـحلـت عليـهم الآانات والثبهاتها
= وأرض شافرة، لا تمنع من فارة أحد لخلوها والثغرةة فيها ، وشغرت الناس برجلي علوت
الخطام كخطاب موضع الزمام من أنف البعير أم ماذا .
 المؤمنين

نهو معي في درجتي يوم القيامة . . . . .




 وني نغس المصلر عن أبي الحسن الرضا


 الش

الفتنة الشرقية:
علها أو أنها الفتنة الصهيونية الشرق أوسطية البادئة من إسرائيل في
احتلال فلسطين والقدس، المتعلقة بحبل من الناس النسناس شرقياً وغربياً .
ومن أذنابها العملاء الفتنة الصدامية العفلقية من بغداد وما حولها، كما
نعيشها الآن.
("تشغر برجلها - تطلا في خطامها").
فتنة شاغرة بأرض شاغرة من مفتتنين شاغرين، وكأن أصلها إنسانة
 الإنسانة الحيوانة برجلها، وبدل أن تطأ في أرضهـا تطأ في عرضها فـها - في
خطامها : أنفها الذي هو موضع زمامها، فلا تتمنع من غارة أحد لأرضها
لخلوها ممن يحميها والتفرةة فيها .
ترفع برجلها لتحتل أرضاً أو أراضِ أخرى، فإذاً هي بوطيها خطامها
 غير حقها، متخبطة في وطأتها، ماشية مكبة على وجها وجهها، فلا تطأ وتذل إلا أنفها، فتبتلى بخماسية لعنتها :
(املعون ناعقها وموليها وتائدها وسائثها والمتحرز فيها"). كأن (ناعقهاه الذي ينعق ويعربد لهذه الفتنة هو صـدامها الصهيوني
 الإسلامية لصالح الصهيونية العالمية، كأنحس ذنب عميل من أذنابها، يرعد ويبرق ولا يحرق إلا نفسه، والموليهاه الذي يوليها ويتولا الها ها كأصل لها لها هي هي
 وأطول أذنابها في البداية، ثم إلى أذنابها الشرقية والغربية الأخرى .

وعل „قائدهاله هو الامبريالية الأمريكية حيث تقود هذه الفتنة لصالح الصهيونية، وهي هي من عمالها الأقوياء، ومن ثم الإمبريالية السوكيتية أم ماذا؟.

والسائقهاه الذي يسوقها هو العمالة البعئية العفلقية بناعقها (اصدام") حيث تسوق هذه الفتنة الشاغرة العارمة في جِنَّة وتخبط، تم (الْمتحرز فيها" تحرز الحفاظ على كيانه من بأس الثورة الإسلامية وتحرز الفرار عن بأس البعث الصدامي، علّها عديد من دويلات الخليج وأضرابها التي هي ويلات
 يقدمون بالعِلَّة والعُلَّة، تقوية لمطلق الكفر أمام مطلق الإسلام.
(افكم عندها من رافعة ذيلها" فتن جزئية هامشية عند الفتنة الأم، ترفع
ذيلها فراراً دون قرار لتنجو من بأسها وبؤسها ولات حين فرار إذ:
("يدعو بويلهاه: الفتنة الأم وذرياتها (ادجلة أو حولهاه" فدجلة (ابغداده)
 (ايدعو بويلها" إذ ينادي بكافة وسائل النداء الإعلام مستصرخة مسرية مستغيثة قوات الكفر أجمع ف „لا مأوى يكنها ولا أحد يرحمها

 الدولة الإسلامية مسيطرة على دويلات الكفر في ويلات لها وويلات.

نم يستدير الفلك برد الكرة عليهم فاستضعاف هذه اللدولة الكريمة ردحاً من الزمن، فيجيء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوههـم: (فإذاً استدار الفلكهِ
 وادٍ سلك" وإذا هو موجود هنا وقريب منا فكيف لا ينصرنا (افعند ذلك
(1)

توقعوا الفرج" : النهائي الدائب، بعد الفرج البدائي الذاهب. . .
 من فتنة صـماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة وذلك بعد فقدان الشيعة الثالث من ولدي|(†) والفتنة الصيد|مية - كذنب للفتنة الصهيونية - هي أصم فتنة طول تاريخ الفتن حيث لا أذن لها يسـمع الـحق أو يستمـع إليه، صـماء
 المستأصل الشديد، هي الفتنة التي تنحو منحى استئصال الحق عن الصن بكرته. ورغم أنها (اصماء صيلم") يسقط فيها كلُ من لها من (اوليجة) هو (المتتحرز
 إسحاق يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين






 اللحرب في مذه الفتنة الشرقية تجنيداً لمطلق الكفر من شرق الأرض وغربها خد مطلق الإسالام . والحطب الجزل هو اليابس الغليظ العظيم منه والكثير وكانه الأسلحة الفتاكة التي يؤتى من الغرب تقوية لهذه الفتنة الشرقية.
 الإسلا مية الإيرانية . وفي سير الأملام Y Y : Y الما

 مغاربهاه أقول: ونرى حدق مذه الإنباتات حيث ظه





 إلى الحق، تجتمع معه قوم كزبر الحديد، لا تزلهم الرياح العواصف ولا ولا
 (رجل)" تتبناه كافة البطولات والرجولات الإسلامية (من أهل قم") تبنته
 (ايدعو النـاس إلى الحقق) إذ خذله مـخالفوه وحملته - لا فحسسب لفظاً باللسان، وإنما بالأنفس والنفائس وبسيول اللدماء اتتجتمع معه قوم كزبر
 الصـهيوني الأول: اللهم مربع الطاقات الجبا
 الراسخ لا تتحركه الـعواصف ولا تزيله القواصف Y ب الاولا يمـلا يملون من اللحرب" حيئما بلغت بهـم نائرتها
 هنا وهناك :
 التـاريخ - للـمتقين(غ) وهم أولاء بــأسيسهم دولة الـحق بزعامة نـائب

$$
\begin{align*}
& \text { سفينة البحار ج ج ص }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنفال، الآية: Y. }
\end{align*}
$$

 عالم التكليف للمتقين، وليست الحياة الآخرة نحسب وإن كانت منها :
 الزمن حتى القيامة الكبرى.

وقد تعني معناه خطبة لأمير المؤمنين
 الهه عليها عبداً عسفاً: (عنيفاً) خاملاً آلهن، يكون النصر معه، أصحابه
 ويل لمن ناواهم يقتلونهم هرجاً، واله لكأني أنظر إليهم وإلى أفعالهـمه، وما يلقى من الفجار منهـم والأعراب الجفاة، يسلطهم الهـ اله عليهـم بلا رحمة، فيقتلونهم هرجاً على مدينتهم بشاطئ الفرات البرية والبحرية جزاء بما عملوا وما ربك بظلام للعييدل|(1)
والعبد العسف: العنيف ضدل الظلم الخامل أهله علّه هو نائب الإمام
 وأصحابه الطويلة شتعورهم أصحاب السبال كما كال نرى الكثير من الانقلابيين معه كذلك. . . ولعل الرايات السود هي التي ترتفع عند موته أو استشهاده حيث يرفعها أصحابه وينتصرون في حربهم ضد الكفر حتى يحققوا أمر الش
 الله سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً حتى يأتي قوم من قبل المشرق مـر معهـم رايات سود فيسألون اللخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصروون فيعطون ما سألوا


جوراً فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج|"(r)
البحار or :
 يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عبد اله قال: بينما نحن عند رسول الش الش

قيام البهلوي من قزوين من علائم ظهور المهدي من المـلاحم الـمروية عن الرسول
 يا رسول اله يكن يتكلم فلم يلبثوا إلا قليلا حتى تخور الأرض خلا خورة فلا فلا يظن كل قوم إلا




 فإنه حقاً تافه.
= وجهك شيئاً نكرمه فقال . . .

 خرداد أ حيث قاموا لأخذ حق الإسلام من الثـاه المعدوم واسترجاع الماع المرجع الديني الأهلى من السجن فلم يكن إلا قتلاً ذريعاً فيهم. مورة محمد، الآية: 1A.




تالـ . . .
 بين يدي القايم سنين ختداهة يكذب فيها الصـا

 العامة.

وعن محمد بن الحنفية قال قلت له : - الإمام علي هذا الأمر حتى متى - إلى أن قال - : أنى يكون ذلك ولم قزوين فيهتك ستورها، ويكفر صدورهاها، ويغير سورها، ويذهب بيهجتها من

 البهلوي(r) وقد كان قيامه من قزوين وصدقت عليه الافتعالات. وعن النبي طاعته المشرك والمؤمن يملا الجبال خوفآلهِ (r)


(العراق خوف لا يكون معه قراره| (£)
وفي كلام لعلي أمير المؤمنين يتحمل الإيحاء إلى الحالة الموجودة بيننا بين البعئية الصدامية الكافرة.
 السماء وتلك دموع حملة العرش على أمل الأرض، وحتى يظهر فيهم قوم
= أقرل: فالرويبضة إذاً تصغير الرابضة العاجز اللذي ريض عن معالي الأمور وتعد عن لبها وزيادة التاء للمبالغة. نم أقول: ما أجمل الجمع بين المعنى من الرويبضة: الثانة - ورضا بهلوي حسب تأليف حرونها!

 (Y) في مجمع البحرين : الزنديق هو البهلوي : (r) بهار الأنوار. . . ص ص با
 سمعته يقول . يزجر الناس قبل قيام الثقائم ...

لا خلاق لهـم يدعون لولدي وهـم براء من ولدي، تلك عصـابة رديئة لا خلاق لهمّ، على الأشرار مسلطة وللجبابرة مفتنة، وللملوك مبيرة، يظهر في سواد الكوفة، يقدمهم رجل أسود اللون والقلب، رث الدين، لا خلاق لهـ مهجن زنيم عتل، تداولته أيدي العواهر من الأمهات من شر نسل لأسقاهـا
 الأخضر، أي يوم للمخيبين بين الأنبار وهيت.


 الذين يقتلون الطيبين من ولدي ولا يراقبون فيهم ذمتي، ولا يخافون الله فيما . . . . . ومن الطريف جداً خطاب الامام


 الجّبابرة ومأوى الولاة الظلمة وام البلاء واخت العار تلك ورب علي يا عمر بن سعد! بغداد! :
وني ج العمال ج V ص الج



 تم يكون من بعده منات وأمور مشتبهات إلا من شط الفـر الفرات إلى النجفات باباً التطططانيات ني
 الآمم ينفدما شخص البصر وطمح النظر ومنت الوجوه وكشف البال حتى يرى مقبلاّ مدبراً =

 فَمْ عَذَابَ ألِّهمًا



(1)للقرآن زهاء أربعون أُسماّ
=
 جمع الشتات وبعث أموات وحديثات مونات مونات بينهن موتات رانعة ذيلها دامية عورلها معلنة تولها بدجلة أو حولها الها






 الجمعين بن المنادي :




هذا أكثرها ذكرآ(1) واشتهاراً، وآغزرها معنى وازدهاراً إذ يعني جملة ما تعنيه
 القراءة - الإبلاغ - الرؤية - اقتراب المغيب: معان سبعة كالسماوات السبع والأرضين السبع وأيام الأسبوع السبعة، حيث يشمل بمعانيه جملة وتفصيلا الأزمنة والأمكنة ومن فيهما .

فإنه طهارة - فتطهير - وقراءة وإبلاغ - ورؤية لما يمكن أن يُرى بصرأ وبصيرة، وجمع لما لم يجمعه غيره من كتابات واقتراب لاغتر التراب كتابات كما إنه من آيات اقتراب الساعة ونبيه نبي الساعة.
 قرآنا أو قرائين أخرى، وفي عديد أخرى (القرآنهل والقرآن هو القرآن؟ لأن (اقرآنها من اله مو جنس المقرو بالوحي كتابآ على المكلفين، شاملاً كتابات الوحي كلها، وأفضلها هذا القرآن، فقد يعرف بـ (اهذاهِ ليدل
 عن سائر القرآن(٪) وقد تدل على عمومه لسائر الوحي :

$$
\begin{aligned}
& \text { = }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { العظيم - المبارك - بلاغ - سيل - حياة }
\end{aligned}
$$

(1) نجده(V) مرة أثتاذ منهما قرآن الفجر : صلاة الفجر - واثنتان: قرآنه: قراءثه - والباقي مذا القرآن . (Y)






الفرقان في تفسير الفرآن/ الجزء السابع عثر
(1) ....








وقيامات صاحب الوحي والمكلفين به.
و"قرآنها مـع كل ذلك علم لهذا القرآن، لـم يسـم به غيره من قرآن وإن
كان يشمله جنسه، وهو أفضل وأكثر أسماء القرآن.
تم هنا هادٍ ومهلي ومهدي له وبشارة لـمن يهتدي وإنذار على من لا يهتدي، فالهادي هو القرآن حيث الهدى طبيعته وحالته وصياغته لأعلى قمم الههدى، دون إيقاء على هـىى مـمكنة إلا ومو يهلدي لها غير قاصر ولا
-ضنين
والمهدي هو على الإطلاق كل مكلف بحاجة إلى هدى، وبإمكانه أن يهتدي بلا حدود من زمان أو مكان أو أقوام وأجيال فإنه هدى الله والهـلى الاللهية في القرآن كاملة شاملة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة يونس، الآية: } 10 \text {. } \\
& \text { (Y) سورة سبا، الآية: (Y) } \\
& \text {.AV : سورة الحجر، الآية (Y) } \\
& \text { (£) سورة المائدة، الآية: 1.1.1 (1) } \\
& \text { (0) سورة يونس، الآية: ال1ا } \\
& \text { (7) (7) سورة الحجر، الآية: 1. }
\end{aligned}
$$


 الطريقة - الشُريعة - الـملة - الرسالة - الولاية أم مـاذا؟ ولا يـحـفـ الـا الموصوف الا المعلوم لحد لا يحسن ذكره بل ويحسن حذفه؟.

نجد الهداية في القرآن في هذا المئلث، وليس (پيهدي لهَ إلا هنا لكتابِ




فلتكن پآلهداية لهل| خاصة باله بقرآنه المبين •
تم الله وإن كان يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه سبل السلام ويهليهم إلى







(1) سورة يونس، الآية:


 لخصوص المعني من (الها وإليهـ،
 (£) لان إإلى" توحي لفصل بين المهدي والمهدى إليه، والهدى الأنفسية ليست بعيدة عن المهدي

والمههدي له لحد الاتصال(1). والهـداية له تشـمل الإيصـال والدلالة إلى الأنفسية والآفاقية قريبة وبعيدة، دلالة إلى ما في النفس من هدى اللعقل




 نوعها للهداية الشاملة فلتشمل الهدى كلها، دلالة وإيصالاً للهدى أنفسية في هداية العقل والفطرة، وآفاقية في هداية التكوين والتشريع، فالقرآن نسخة كاملة للهدى كلها حيث يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.

إنه هدى للكافرين كما للمؤمنين دلالة، وهدى للمتقين في مزيد الدلالة
نم الإيصال إلى حق الهدى، نم وهو هدى للإنسان وأخرابه آفاقياً وأنفسياً . وأما ضالتي" بـحذف المـوصـوف فلإيحاء بإطلاق الـمهـدي لـه، دون خصوص الملة أو الطريقة أو الرسالة أو النبوة أو الولاية أماهيه؟(٪)

فإنه هدى بكل بنودها ومتطلباتها للإنسان وأضرابه كأفضل ما يمكن وأكمله في عالم الفطرة والعقل، وفي التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه وبينه

حيث الهداية إياه توحي إلى وحدة عيقة بين المهلي والمهلى لـ دون نصل ينهما، ألما حقيقاً ما الإيصال ويشارفه كالقريب القريب.
 الهدى آفاقية وأنفسية، فالهداية إياه مي (له) والهداية إله كذلك (الله كما الهداية الآلاقاقة والأنفسية كلامما الله وإن كانت الهم مراتب عدة


 دون إيقاء ملى مادة من الهدى إلآلا ومي تشملها .

وبين ربه في علاقة المعرفة والعبودية - وبينه وبين الناس في علاقة العشرة،


والمستقبلة .
 قصور، ولكنها مؤقتة زمناً، مـحدودة بالمتطلبات الـبات المـرسومة لزمنـها،

 تغربب وما يحتاجه المهتدون به لا يعزبه، فلا يقعد عن هدايته الا عن استقامته ولا ينقص عن قيمته وقوامته لأنه كتاب الزمن كله .

 القيامة الكبرى، لا أفول لشمسه ولا انقطاع لشرعته، لا كتاب بعد كتابه ولا رسالة بعد رسالته، حيث الأقوم يتطلب ختام الوحي بوحيه. فهذه الآية إجمال عن مثلث الخاتمية: شريعة ورسالة وكتاباً، نجد

 الولايات طول الرسالات الإلهية، وهي كلها على هامش الولاية الإلهية(٪). (1) فالأقوم تتحمل كونها من الثقام والقيامة والقيمة، والقرآن يهدي للتي مي أقوم في مثلثه دون اختصاص بأحدما
سورة الأنعام، الآية: |71.
(Y)

 بولاية الرسول، ومن ذلك ما في حديت سلسلة اللمبا، يرويه ابن بابويه بإسناده عن مياشل

تم القرآن ليس ليهدي للتي هي أقوم مداية المعرفة والإيصـال إلى الحق
 استنصح الله وفق، ومن اتخذ قوله دليلاً هدي للتي هي أقومه : دليل المعرفة والعمل الصالح نم يبشره :
ومراتب الهلى القرآنية آخلة من العلمية إلى العقيدية إلى العملية


ومـراحل العلـم القـرآني اهعلى أربعة أثياء على الـعبارة والإثشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء11(1)

ومراتب عقيدة اليقين ثلات: علم اليقين - عين اليقين - حق اليقين ومراتب العمل تنحو مراتب العلم واليقين. كلما ازداد ازداد وكلما نقص نقص

والدلالة القرآنية ثلاث: دلالة التعبير في مراتبها، تم دلالة الاهتداء، ثم الإيصال إلى المطلوب: الصراط المستقيمه .. . ومما توحيه آية الأقوم آن هذا القرآن مو المتن الأعلى كلإسلام وما سواه من أحاديث ليست إلا إلا على هامشه إن وافقه فليكن متناً متيناً مكيناً في الحوزات الحات العلمية الإسلامية وفي كافة الحقول.
= ابن يزيد مولى زيد بن ملي، قال حدثني أبي قال حدتني موسى بن جعفر . . . وعن علي بن







ومن التي هي أقوم في هدي القرآن إعجازها، حيث الآية الرسالية فيه أقوم الآيات إذ تعيش الزمن ويعيشها الزمن دون حاجة إلى آية أخرى.

ومنها السياسة القرآنية التي تقود دولة عالمية على طول الزمن كما


ومنها الحقوق القرآنية التي تحلق على كافة الحقوق طول التاريخ، وتكفي معونة الحياة المتوسعة المتداخلة المتشابكة المتشاكسة.
ومنها الملاحم الغيبية والإنباءات المستقبلة التي توقظ النُّوَّم وتنبه
النابهين كي يكونوا على أهبة وحذر لبناء المستقبل المجيد للدولة الإسلامية. ومنها الاقتصـاد القرآني وقد تكفي حلاً لمشكلة الاقتصـاد العضـال آية

 وعرض المكان.

يبشر من آمن بالهه واليوم الآخر وما بينهما على ضوء القرآلن، ويعملون الصالحات التي تصلح نتيجة للإيمان وتصلح الحياة كل الحياة على ضور الحو

 مثل بمثل، وليس الل مثلاً لنا حتى يؤاتينا في نواب أعمالنا، وإنما فضـلا

سورة الإسراء، الآلية: : MQ. Mه.

عن ؤَكِـكِّا هو أيضاً أجر كبير ولطف غزير، حيث العبد لا يستحق بإيمانه
 الثواب فضل وتسميته أجراً فضل وصفته كبيراً، فضل، ميلث الْ الفضل في قول

فصل .




الإيمان باله دون عمل لا ينفع حتى إذا كان إيماناً بالآخرة أيضاً :
 لا يؤمنون بالحياة الآخرة ودلائلها في القرآن واضـة الانحة وفي الآفاق
 في المعيشة الضنـك وفي البرزخ بوجه آكد، نم في القيامة واقع لأليم
 أَعْتَّ . . . (1): عذابات معتدة في ميلث الحياة بما قدمته أنفسهم.
 تأنيب بهوى الإنسان العجول الجهول التارك لهدي القرآن حيث يدع
 يهوى بعجلته فيهوي في هواة الضـلال جهلاً له أو جهالة بـان بمصـادر الانيان الأمور ومصطائرها، فاستعجالاّ بالشر فيما يأتي خيره باستمهال! . والدعاء هي الطلب في مقال أو حال أو فعال، فقد يدعو ربه بالشره (r) (Y) الباء في هذا الاحتمال للتعدية حيث المععول به فيه الشا أو الرمول أم فيرمما. ودعاؤه =

 دعاؤه فضربب عنقه، ولو كانت هذه سنة دائبة لقضي عليهم باستعجالهمم:




فـ ضالا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم لا تدعوا على أموالكم لا توافقوا اله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكمب|(1) لا لا
وا(أعرف طريق نجاتك وهلاكك كي لا تدعو الله بشيء عسى فيه هلاكك وأنت تظن أن فيه نجاتك (v)

وعلى الإنسان الذي يريد خيره أن يتطرق إليه بما يقدمه من خير على
 ولكنما الإنسان العجول الجهول قد يطلب خيره بالشر طلبه بالخير فيما هو
 يراه شرآ بالشر فهو في مثلث الشر (1)
$=$ بالشرها ه سورة الالنفال، الآية: rr. سورة يونس، الآية: 11. سورة الحج، الآية: عV. سورة الرعد، الآلاي: 7 . 7 الالح سورة النمل، الآية: الآ: 17 ع



الفرقان في تغسير القرآن//الجزء السابع عثر
فالمستعجل برزقه اللني لا محالة آتيه بعمله قد يطلبه بالشر : سرقة أو


بعمله، وإذا ناله زائد عليه بشره فلا يناله في فائدة لك إلا فاسدة كا كاس الا ولكنما الإنسان المهلدي بهدي القرآن كل دعائه وفيما يجهل خيره يحتاط متروياً مستشيراً عقله وعقلاء غيره، متكلاً إلى ربه
 فإنما يطلبه بتأديب دون إصرار وتأكيد.



 الدعاء به، وتأني الخير وصعوبة اللدعاء به فبدل أن يطلب مطلوبه الخير

بالخير يطلبه بالشر استعجالاً الأِ


 أشد تأنيب ولكنه لا تا تشمله الآية حيث تعاكسها ولا استعجال فيه


=
 أي يطلب الثر بالثر كانهر يدعر بالثخير .
 البشر نهو يشمل مذا الجنس من آدم أبي البشر ومن سائر البشر . سورة الانياء، الآية: rv.

وعل العجل هنا لآدم رالما خلقه الله نفخ فيه من روحه وثب ليقوم قبل آن يتم خلقه فسقط فقال الله يعجل حيث يدفق بعجل لحد سـمي عجلاّ، وهذه العجلة التي تتبنّى خلق الإنسان ليست إلا لحكمة عجلة سيره في مسيرة كماله، ولكنه يعكسها في دعاء شره أو دعائه بالشر دعائه بالخخير


 حيث يدلان بتخالفهها واختلافهما تلو بعض دائباً دون تخلف، يدلان الان على أن خلقهما مدبر باختيار وحكمة قاصدلة، كما وأن الليل في تحوله إلى نهار
 فإن سلخ النهار من الليل يواطي سلخ الروح من البدن، نم رجع النهار خلفه كرجع الروح إلى البدن حذو النعل بالنعل، إذاً فالليل والنهار آيتان تدلان


اله فالليل للراحة والسكون الجمام، والنهار للسعي والكسب والقيام وترى أن آية الليل الممـحوة وآية النهار المبصرة همـا الشـمس والقمر،



 عَجُرْلَا سورة فصلت، الآية: PV. سورة يس، الآية: rrv.


 آيتان فيهما؟ فالمذكور هنا كالمـذكور هنالك آيات أربع! أم ترى أنهما الليل والنهار أنفسهما، فإن آية الليل القمر ليست ممحورة دائباً، وإنما عند الخسوف آلا


 بخسف، فلا يختصه المحو ويختصها الأبصار، وأن المذكور في الآية : الْألِّلَ


 يمحوه خسفاً مطلقاً .

ولكن آية النهار بشـمسها ونفس النهار مبصرة وإن أظلته السحاب فانمحى قرصهها، فالنهار لا ينمحي، إلا إذا كسفت وما أقله كما الخخسف القا للقمر فليعنِ - إذاً - من كل آية مجموع الآيتين: الليل والقممر - الشُمس والنهار.

أو يقال: لأن الآية هي العلامة فالمراد بمحو آية الليل جعل ظلمتها
 المصلحة المستسرة في ذلك، وحقيقة المحو طمس أثر الشيء من قولهم:

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فصلت، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة يونس، الآية: } 0 \text {. } 0 \tag{r}
\end{align*}
$$


 اللفعلية فيه ليس لش اللني له مقام جمع الجمع في العلم والقدرة .

محوت الكتاب إذا طمست سطوره حتى يشكل على القارئ ويخفى على

تم وإبصار آية النهار أن جعلها مكشوفة القناع مبينة الأبصار على خلاف
آية الليل إذ جعلها مشرجة الغلاف بهيمة الأطراف.
وقد يعنى الجميع بتأويل أن القمر جعل ممحوواً بالنسبة للشمسس لا لا
 نور وليس ضوءاً وقد يعنيه ما تظافر في الأخبار(1) نم الليل ممحو بظلامه
(1) تفسير البرمان ب: •1ع - العلل ابن بابري بإسناد متصل إلى يزيد بن سلام أنه سئل رسول
 اله
 النهار ولا النهار من الليل ولا علم الصصانم كم يصوم ولا عرف النا الناس عدد السنين والحساب

وولك تول الش وني تنسير العيا شي عن أبي بصير عن أبي حبد الش :


 وني الاحتباج للطبرسي رواه مثل الأخير عن الأصبغ بن نباتة قال قال ابن الكوا لأمير المؤمنين :





 اليهو وأخرج مثله ابن ابي شيية وابن جير وابين المنلر وابن أبي حاتم وابن الأنباري ني



وعدم ضوء الشـمس، والنهار مبصر بضوئها : (وجعل شمسها آية مبصرة لنهارها وقمرها آية ممححوة من ليلها وأجراهمـا في مناقل مجرامهما وقار وحـر مسيرهما في مدارج درجهما ليميز بين الليل والنهار بهما وليعلم عدد اللسنين والحساب بمقاديرهما"(1)

## 

 مخلفات آية الليل والنهار وإن كان فضل الله يبتغى في الأكتر نهاراً، ولكنه لا يخص المادي منه حتى يختص النهار، فالمعنوي منه أمم وأكثره بالليل، وإلإن كان الليل حسب الأصل وأكثريآ للسكن والنهار للنشور ولكنن : وَرِينْ هايكَنْهِه

=

 كبعض مع اختلانهما في الحجم - حيث المحو هو محور النور لا الجرم - فية الشا اله القمر من
 إيونس: 0] فقد كانت شمساً دون مذا الضياء وكان قمراً دون مذا النور، نفياء الشمس ونور

القدر مجعولان.







 الليل وآية النهار النهار، وكون الْقمر نوراً لا يانيافي في انه يكسبه من الشمس أم ماذا؟.


 لزم عكس الأمر وإن كان الالتزام بالأول أحرى وأصلح لراحة الإنسـان، اللهم إلا في تهجد الليل فضلاً روحياً .

كذلك ومعرفة السنين والحساب من مخلفات آية الليل والنهار، لا



 بآيته لا حساب له ولا حسبان، وهما زميلان متضائفان في الحسبان؟! فلو كان الليل والنهار بآيتيهما سرمديين لم يُعلم عدد السنين والحسابي، ولكن خِلفة الليل والنهار علم لهما ولليوم، وسبعة اليوم للأسبوع، ومنازل

 معرفة عدد اللنين والحساب، كما أن محو القمر حيث لا يضيء كالثيمس يميّز الليل عن النهار.

وترى ما هو الفارق بين علم عدد السنين والحساب، وعدد السنين من
الحساب؟
عل الفرق بالعموم المطلق فإن عدد السنين حساب وليس كل حساب

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الروم، الآية: (Y } \\
& \text { سورة القصص، الآلآية :VF. }  \tag{Y}\\
& \text { سورة يونس، الآية: ه. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: } 97 \text {. } \\
& \text { سورة الرحمن، الآية: ه. } \tag{0}
\end{align*}
$$

عدد السنين، فإنه هنـا عدد في السنة شهوراً وفصـولاً وأسابيع وأيـاماً وساعات، فالحساب لما دون السنة فعلم عدد الـنين - وطبعاً القمرية والحساب في أجزائها من مخلفات محو آية الليل وإبصار آية النهار.
فالليل والنهار بآيتيهما آيتان كونيتان تشيان بدقة الناموس اللني لا يصيبه



تعطيل


 (r)
 المفصلة أعمال الإنسان وأقواله وعقائده ونياته، حيث هي مفصلة في عنقه (v)

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الرعد، الآية: Y }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأنعام، الآية: }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأهراف، الآية: IVE. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يونس، الآية: ع. } \\
& \text { سورة الجائية، الآية: } 0 \text {. }  \tag{0}\\
& \text { سورة التوبة، الآية: 11 الا }  \tag{7}\\
& \text { سورة الكهف، الآية: } 9 \text { ع } \tag{V}
\end{align*}
$$

















 من خير أو شر يطير إليه من غيره، ربه أو خلقه، أو وأخيراً، إذا كان عمل

كل إنسان كه خيراً وعليه شراً، فعمله أياً كان يطير عنه إلى الفناء فلا حجة تبقى عليه حتى تلزمه وتلجمه يوم القيامة .

والقرآن يطارد في طيات آيات هذه الغلطة الماردة ويُلزم عمل كل إنسان







 إنسان إنما طائره معه وعند اله، لا يـجاوزه إلى من سواه ولا ولا إليه من سواه ولا إنه مقدر مسير عليه، ولا إنه بطير عنه إلى الفناء دون أن يبقى حجة له أله أو عليه، فإنما طائره في عنقه نم عند الله .
إذاً فتسميته العمل طائرآ ليست إلا مسايرة التعير عن العمل (1) بما يطما يطير إلى غير العامل، أو استطارة من تقدير مسيّر من الله! أو استطارة عن العامل

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النجم، الآية: }  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: 14. } 14 \text { (1) }  \tag{r}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 19 .  \tag{r}\\
& \text { سورة النمل، الآية: EV. } \tag{}
\end{align*}
$$

 الطائر اسماً لمطلق ما يتمنى به ويتشاءم نم استعمل في مطلق سبب الخير الير والثشر من الأممال والأقرال والمقائد.

إلى الفناء! اللهم إلا استطارة إلى الآفاق من أرضها وأعماق فضائها، حيث الأمواج الصوتية والصورية طائرة عن الإنسان إلى الآفاق وهي علا عليه ملزمة في عنقه، نسختان عينيتان من مربع الأعمال يستنسخها الانيا الها في

 نَّهِيدُ(1) فمن هذه الآلآيات الآيات العينية من الأعمال المسجلة في الأنفس

 الماضي، فشر الآخرة نابت حيث ينتج عن شر الأولى المستطير . وحقيقة الاستطارة من صفات ذوات الأجنحة: البعئة على الطيران، فشر الدنيا منبعث من قبل الله للطيران إلى مسجلات الكون آفاقية وأنفسية، تيارات الشر وطياراته يوم الدنيا واللى أعماق البرزخ والقيامة.

فالقرآن يصدق من صيغة الطائر هذه السائغة التي صاغها الله، ويكذب ذلك الثـالوث الخاطئ من استطارة الأعمال: من اله تقدير التسيير إلى
 إليك بنفسه أو إنتاجه، أو من الإنسان ككل إلى الفّا الفناء، كلا تم كلا إلا إلزاماً
 بما بعدها أن الأعمال ملزمة في ذوات العمال وعهدتهم :


$$
\begin{align*}
& \text { سورة نصلت، الآية: or }  \tag{1}\\
& \text {. سورة الإنسان، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة نصلت، الآية: } 1 \text { ع } 1 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

فإن تال: في ذاته - لم يدل على عهدته - وإن قال: في عهدثه لم يدل على تسجيله في ذاته

عامله بخيره وشره في عاجله وآجله، كما وأنه مسجل بصـورته الصوتية والصورية في ذاته، فالعنق عبارة عن الذات حيث الكيان الحيوي للإنسان به أكثر مما سواه، وعبارة عن العهدة، فإلزام طائر الإنسان في عنقه إيحاء بهما جميعاً، فالعمل الزائن في العنق كالقلائد والأطواق، كما العمـل الـالوا الشائن
 يخرجهما يوم الأخرى كتاباً يلقاه منشوراً . نم والطائر تلويحة باستطارة نسخة عينية من الأعمال إلى كتاب الآفاق ثم نجد تصريحتها في آيات تحدث الأرض أخبارها .

 لا يمكنه أن يتخلص عنه أو يتملص منه، لا نفس العمل ولا ولا مخلفـلـاته كالطوق في عنقه بإلزامه إياه والحكم عليه به .

فلئن اختص هذا الإلزام بعهدة العمل دون نفسه لكان التعبير ضألزمنا


 حيث الأولى لزام عمله، والأخيرة لزام عهدته يجمعهـما : اخيره وشره معه

 (1) نور الثقلين ب: ع 1 ع عن تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر الثاني وابي عبد .


العباد في عاجلهم نصب أعينهم في أجلهم||(1).
وفي القرآن آيات مفصلات في بقاء العمل وعهدته( (Y) وفي الحديث
تفسيرات وتأويلات للطائر (r)
فلا تعني وطَكَّرٌ" سعادته وشقاوته، فإنهما ليستا بمقدرتين إلا حسبا سعيه، تقدير اختيار دون إجبار (8) كما لا تعني انعدام عممله ولا سواه
 عن الرسول ما تعنيه الآية من إلزام العمل الملتزم بالاختيار دون إلزام الإجبار، وُوَمَا رَبُّكَ
=


 الأعمال في نفس الإنسان وني الآناق لالزام نفس العمل في الآثاق والانفس (رابج سورة الزلزلة والقارهة من الفرقان):

 اللذي تدر مليه أقول: يعني قلر الاختيار حسب ما اختار من أحمال لا قدر الإجبار حتى يسير ملى قلدره:
 (اله اله
 أجله نم يقول: اكتب أثرما ورزنها وممييتها وعملها بالطاهة والمعيمية فيكتب من ذلك ما ما



 (المعصية تعني تنديريهما كذلك، وأنهما سيلزمان في منتة إيقاء لهما ومهدة عليه: (0) سورة النجم، الآية: به.
 يحتِّمه الإنسان على نفسه كما يحتمه اختياراً دون إجبار .
 الطائر، أم وعقيدته ونيته فإنهما من أعمال الجوانح كما تلكما من الجوارح؟ وهما آيضاً طائرتان؟ إن الطائر كطائر يعمها كلها (Y) فإنه يحاسب بها كلها ولا


ولا يعني التحصيل هنا إلا تكريس ما في الصدور كتاباً يقرأ تفهماً دون سماع أو إبصار، تحصيلاً لعقائد أو أفكار ونيات مي من طائر الصـدور :



 والسريرة كما قال أو فعل أو أسر، ومهـما غفل - لطول الوا الأمد - عما نوى

 وبصر السمع للاستماع، وبصر البصيرة لدرك ما نوى أو اعتقد!.
(1) سورة نصلت، الآية:
 قرينة شمل قرينه، وأما الطائر الموحي إلى كياذ العمل إثباتآ مصدقاً، أو نفياً في مثلثه، نهو طائر اللسان والجوارح، والفكر والعقيدة دون إيقاء:

سورة العاديات، الآية: •1 ،
سورة آل عمران، الآيتان: جَ، r.r.

سورة ق، الآية: Yو.

فإنسان القرآن شاشة تلفزيونية ومسجلة للصسوت والصورة والسيرة
والسريرة وكتاب للصور والأصوات والسريرات:

 إلا لعامله شهادة عينيه فجزاءً وليس له فإنه يعلمه قبل الإخراج ألزمه في عنقه! ولماذا (نالخرج . . . كتابآه دون (انخر النا

 "(r) نخرج ما ألزمناه من طائره في عنقه، نـخرجه عنه يوم القيامة كتاباً . . لم يكن ليمحى بما اندرست أوراقه حيث بلت ورمدت أعضاء الإنسان وهي




 الذاتية المسجلة فيها أعمالد! .

فإن الإخراج المركب يوحي بأن الحالة الثانة تختلف عن الأولى، والإخراج غير المركب دليل الوحدة الحقيقية بين الطائر والكتابـ

سورة ق، الآية: YY.
سورة الجاثية، الآلية: M9.
سورة الكهف، الآية: 19 . 1 .
سورة التككير، الآية: •1.

إن مثلـث كتاب الأعمال هو كتاب الله بما استنسـخه وسجله ؤهكَا


عَيَّكَ حِسِيبًا :
هذا كتاب نفسه إذ سجله الله في نفس عامله، يقرؤه كما هو حيث ينشر كما صدر حالآ أو مقالاً أو افعالآ، قراءة تفهم الحال فكرياً وعقيدياً كأنه
 رؤية الأعمال كأنه عملها في الحال(1) وأوراق الكالـو الكتاب هي نفسه في مثلث الأسطر التي استنسخها الله، وكفته نفسه حسيباً عليه حيث تكبتها بحجتها

 لم يكن نفس العامل، فلم يكن نفسه فيه حسيباً، ولا يكفي الكتاب المـجر بقلم يدكي عن طائره حكاية وضعية، لا يكفي عليه حسيباً إذ له نكرانه حيث لا يشهلد شهادة عينية كافية وليس ليقرؤه إلا من تعلم القراءة قبلها

وإن كتاب النفس المنشور بما ينشره الله يقرأ بنفس اللغة التي صدرت لغة الحال والمقال والأفعال، دون حاجة اللى نقافة أخرى سوى
 بفضائها(r) وكتاب ثالث هو ما يكتبه الكرام الكاتبون(r) ورابع هو ما
(1) ذ انفسكه منا مجموع الروح والجسم حيث مما يشهدان الشهادة العينة في المثلث المذكر
. . . . .

 الكاتين في أنفس المكلفين والجو اللذي يعيشون فيه، أو الذ كابابهم منا ملمهم بأممالنا بما


 لتحيط بك الشهود نفسياً وأفقياً فلا تبقى لك آية عاذرة!.

في كتاب النفس نجد لسان المقال وجوارح الأفعال كما الجوانح تشهد



 اختياراً كما تشاء نكراناا لما قالته أو عملته الجوارح وتفتحاً لأقوال الألسن


 البعد عن الشهادة الحق من القدير الرحيم، على أن الأفواه مختوم عليها فلا

 كمسجلات سجلت فيها ما قالت شهادة عليهم كما تشهد الأيدي والأرجل





$$
\begin{equation*}
\text { سورة فافر، الآية: } 01 . \tag{r}
\end{equation*}
$$



$$
\begin{align*}
& \text { نفسة سبب الشهادة والحساب مليك. }  \tag{r}\\
& \text { سورة النور، الآيتان: Y\&، YO. YO. }  \tag{£}\\
& \text { سورة يس، الآية: } 70 . \tag{0}
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن/الجزء السابع عثر

 حِلْجَ



فالجلود تعم جوارح الإنسان بما فيها سمع الأذن وبصر العين، كما


 الأعمال، شاهدة عليه يوم يقوم الاشهاد.


ضوابط نلات تضبطها هذه الآية لا محيد عنها ولا مناص: 1 - إن الا هتداء والضـلالة تنحصران نفعاً وضراً بأصحابهـها وتنحسران
 كسبت غيرها، فالعمل الطائر - رغم زعم الجاهملية - كما لا يطير عن عامن الوا إلى الفناء، كذلك لا يطير عنه بتبعته إلى سواه، وإنما التبعة الفردية تربط كلا



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة نصلت، الآيات: 19- } 19 \text { (19 }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة يونس، الآية: 1•^) }
\end{aligned}
$$

ترى إذا اختصصت الضصلالة والهـدى بـمن خـل واهتدى، فكيف يؤمر المهتدون أن يهدوا، ويُنهى الضالون أن يضلوا؟

الـجواب: إن الحصر هنا نسبي يعني - فقط - نفي انتقال الهـلى والضـلالة بآثارهما إلى غير أصحابهما، كما تعنيه آية الطائر، ولا يعني عدم بث الهدى أم ماذا؟
 أصحابهما، ما من أحد يحمل أو يتحمل حمل أحد ولا يحمله ولو كان ذا





 وإضـلالهم: أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم دون أن ينقص من أوزار من ضـلوا


 تعني هذه الضابطة فيما تعني أن أولاد الكفار - الصغار - لا يعذبون بكفر
(0) حديثه متظافر وراجع تفسير آية الوزر في ج YV سورة النجم من الفرقان، ترى في فيه حوارين حول آية السعي والوزر جواباً عما ريما يسآل حولها .

آبائهم(1) كما أن أولاد المؤمنين لا يئابون بإيمانهم، وإن كانوا جميعاً من أهل




وترى القاعدة الفقهية (الدية على اللعاقلة) هل تعرقل قطعية هـذه الضابطة، وهي من العمومات الآبية عن التخصيص؟
 الشا أقول: لماذا خذامهم وليسوا منهم كما هم؟ لأنهم لم الم يعملوا أممالهم فليسوا في درجاتهم وخدمتهم لأمل الجنة لا تكلف فيها ومي رحمة لهم وائم وأولاء
 عن عمها قال : سمعت رسول الش وله الجنة والوئيد في الجنة



تضيت في البنات من ذراري المشركين؟

 نقال : مم مع آبائهم ثم سألته بعد ذلك نقال : الها أقلم بما كانوا عاملمين نم
 تال : في الجنة. أقول: وهذه فرية وتجة على الرسول أنه حكم على خلان المقل والعدل ألم أو ألاد المشركين

 الوزر فليصبر حتى يحكم الش، أو يحكم بما نزلت قبل من آيات تنص بعدل اله وفضله ألم على أقل تقدير يحكم بعقله! فالروايات القائلة أنهم يمتحنون بما يكلفون يوم الثقامة مؤولة أو مضروبة عرض الحائط.

الجواب أن لا ذنب للقاصر حتى يؤخذ به عاقلته، نم وغض النظر النـر عـي

 يجني جنايته، فإذا وقعت الجناية كان أقل ما ما يؤخذ عليه العاقلة - الُدبة، فالعاقلة إذاً وازرة وزر نفسها!

أو أن الدية ليست وزر الجناية، إنما هي بحكم اله على العاقلة - كما عليه نفقة القاصر، حفاظاً على حق المجني عليه، ولا أحق هنا من العاقلة ولاية له على القاصر .
 إلا وزراً على العاقلة بما له ولاية، وهذا الجمع أجمل .

 وإذا بلى فلتكن غير الوازرة وازرة وزر أخرى أو آملة أن تتحمل حِملها! عل"





أم تزر إبطالاَ لعقوبته عن الأخرى وعن نفسها
 حملاً لحمل أخرى! (1) سورة البرة، الآية:

ترى ما هو العذابب المنوط ببعث الرسول؟ وهل إن بعئه دون وصول
بلاغه كاف في استحقاق العذاب؟
هل يعني هذا العذاب مطلق العذاب، حتى المستحق بالتخلف عن وحي الفطرة والعقل، أو عن وحي الشعور لغير ذوي العقول؟ وإن عذاب
 حْ حشرهم إلى ربهم إلا جمعهم أجمع إلى ربوبية الجزاء الثواب أو العقابا لا سيما في العصيانات الظالمة الفاحشة، فاله أعدل من أن أن يترك الظالم ولا

 بشعور، أم بفطرة أو عقل، أم بوحي النبوة، وإن كانت تختلف بمختلف مراتب الإدراك.

والقاعدة الأصولية العقلية (قبح العقاب بلا بيانه لا يصح أن تانعي
 ووحي العقل بيان، وإن كان بيان الشرع أشمل، كما وأن تكليفه أعضل .
سورة الالنعام، الآية: M^.

صاحبها؟ مروه فليستعد للخصومة .



 اللغنم ترى أهساب المسح أين يذمب وضوءمبم!
سورة إيراميم، الآية: عY.

والآيات التي تعذر العذاب لولا بعث الرسل، لا تعني إلا العذاب


 عقولنا بالرسل فلماذا لم تبعث إلينا رسولاّ، نم وحجة ألّا عقاب في عصيان الرسل ولم تبعث الرسل! بل ولا عصيان إذاً في خلافهم قبل بعئهم، بل لا يحصل إذاً خلاف.
أو تعذر عذاب الاستيصـل الناتج عن التخلف الفاحش المتهـدم
للرسالات.
我
. ${ }^{(1)}$

 الاستئصال في الدنيا، إيحاء برحمة رحيمية في سنة دائبة إلهية ألا عذاب في في الأولى حتى يبعث رسولاً نم يُعصى بما لا تتحملها رسالة ولا ولا حياة إنسانية،

 إذاً ففي عصيان وحي الشتعور - كما للطير والدوواب - عذاب قلدره يوم الحشر قليلاّ، دون الدنيا والبرزخ إلا قليلاً، وفي عصيان وليان وحي



النبوة حيث يهدم أركان بناية المجتمع عذاب الاستئصال في الدنيا نم وفي البرزخ والحشر عذاب دائب أليم، فالممعذب في الدنيا للعصيان الطيان الطغيان يعذب بالأحرى في البرزخ والأخرى، وليس كل معذب فيهما يعذب في الأولى
 الرسالية، لا مطلق العذاب وإن في نطاق التكاليف الثلانة الأخرى(1) ولا
 إلا في حاضر الشعور، نم أعلى منه في الفطرة، فأعلى في العقل، كذلك
 في الأولى قبل الأخرى عذاب الاستئصـال والتدمير، وليس إلا في حاضر الرسالة. للقاعدة العقلية (قبح العقاب بلا بيانها الشـاملة له ولما قبله.
 الطاغين فعذاب الاستئصال هنا أم للناس أجمعين فعذاب في الأخرى، وإن إلا كان القدر المتيقن هو الأولى وفي هـامشه الأخرى، نـم العـصيان في ألاني رسالة من الرسالات الخمسس يخلف وجوب العقاب إذا كان ظلماً وتعدياً
 يكن في تركه تسوية ظالمة بين المطيع والعاصي، فالسماح عن بعض المعاصي هو قضية الفضل والرحمة الواسعة كما في المستضصعفين وإلًا

 وتسوية، وأما السماح عن أي ظلم بالنسبة للخلق دونما أي مقابل فهو ظلم بعيد عن ساحة العدل الرباني
 ثم الثلاث الأخرى كذلك البالغة إلى مكلفيها، ففي كل رسالة بالغة على حدها حجة، وفي التخلف عنها جواز أو وجوب العذابه، من دنيوي بسيط إلى برزخي بمراتبه، إلى أخروي كذلك، واللى عذاب الاستئصـال في الدنيا إضافة إلى الأخرى .

تم وبعث الرسول يحمل أمرين : بلوغ المرسل إليهم وبلاغ الرسالة، حيث الرسالة إلى غير البالغ قاصرة الـمفعول، والرسالة غير اللـور البالغة إلى البالغين ليست رسالة، وكما للبلوغ درجات كذلك للرسالة إلى البالغين

 والبلاغ يتطلب أمرين : بلوغ المبلَّغ إليه عقلاّ فتكليفاً، ووصول الرسالة
 ومنهم من يكلفون تكاليف حسية دنيوية كما يعقلون، كالصغلار العقلاء، ومنهم من يكلفون كذلك وقسماً من الأخروية دون إطلاق كالسفهاء وسائر
 والاستضعاف بذات أيديهم وتقصير منهم، حيث التقصير آيأ كان يتطلب




- (r) فالرسالة غير البالغة إلى المكلفين دون تقصير منهم، أو البالغة إلى غير

البالغين كالمجانين نم البله نم المستضعفين القاصرين، هذه الرسالة لا تحتم
أي عذاب في نطاقها وكما لا تجوزه خلافآ لما يروى(1)
كـما وأن البيـان الرسـالي كلـما ازداد ازداد تحتـم الـعقاب وقدره،

 نقص البيان الرسالي أو انتقصه المرسل إليهم قصوراً، كالغائبين البعيدين عن


 والرحمة والعقاب من آثار العدل والرحمة.

والأحاديث المروية عن النبي





 ادخلوا النار قال: فواللني نفس محمد بيده لو دخلوما كانت مليهم بردآ وسلاماً ومن لم يدخلها اسحب إليها
وفيه من أنس تال تال رسول الشا


 له السعادة فيهضي فيقتحم فيها فيقول الرب: تد عانيتهوني نعصيتموني فأنتم لرسلي اشد تكذيباً ومعصية فيدخل مؤلاء الجنة ومولاء النار . . الكاني باب العقل والجهل عن الإمام الصادق الموا

الإسلامية القائلة: (إن اليوم عمـل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل" المستفاد من آيات بينات وتواتر الروايات.
 نفسه دون حجاب الرسالات الأخرى. وهو يوم تكشئّف الحقائق وهم يرون
مع ما يرون - الجنة والنار! .
 جواب هكذا عذاب ليس إلا في ظرف بعتث رسول، لا أن بعـث الْ رسون



: نَتْ أسئلة عدة تطرح حول مواضيع من هذه الآية إذ كثرت الأقاويل حول

الإجابة عنها :
1 - كيف تتقدم إرادة الإمـلاك على موجبه

 أنها إرادة لإملاك قرية دون صلة لها بأي فسق؟ نم كيف يتخلف مراد إرادته - وهي نافذة - بما يقدّمه من تقدير للفسق؟
(1) قدنكرن اكناه منا منسلغة عن أي زمان؟ والعذاب واللامذاب وبعث الرسل زماني! ! . . او
 الثاتج عن مصيان السرل؟ ومذا أشمل الاحتمالات والجملها! . . أو النها تعني خصوص
 الالاولى أو مستقبلها، نم الأخيرة مي القدر المتيقن والمورد للآيتين بعدها، إلا الن بعث الرسل بمجرده والتخلف منهم اياي كان لا يتغضي عذاب الا الشتصال، اللهم إلا أن يعني ظرف الاستصصال انه بلاغ الرسل نعصيانهم المتهدم كما توحيه آية المترنين .

أقول: إنها إرادة للإملاك بفسوق القرية عامة، حيث الآية السالفة بينت
مورد استحقاق العذاب أنه في ظرف بعث الرسول وعصيانه، فهنا استحقاق قاطع لعذاب الأخرى، واستحقاق جائز لعذاب الأولى لا يتطلب إلا إرادة





 منجزاتهها فيـما دون هكذا تكوين كإمـلاك قرية فاسقة لـم تتم منـجزات استئصالها كفسوق مترفيها عما أمروا به فيها .

 وعلم، وقبل هذه المشية أيضاً تقدير لها هو عصيان القرية للرسول حيث يتطلب عذابآ محتوماً في الأخرى وآخر غير محتوم في الأولى.
 فيها، فشاء أن يهلكهم فأراده، فقدر ما أراد بما أمر مترفيها ففسقوا فيها،

 وقلر وقضى وأمضى، فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد، فبعلمه

$$
\begin{align*}
& \text { سورة اللرعد، الآية: } 1  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: AY. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

فلمشية العذاب وإرادته تقدير هو مصيان مامة القرية، ولتحقق كلمة العذاب . تقدير هو أن

كانت الممشية، وبـمشيته كانتت الإرادة وبإرادته كان التقدلير، وبتقديره كان اللقضاء وبقضائه كان الإمضاء، فالعلمم متقدم على الـمشية والممشية تانية، والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء، فللّه تباركك وتعالى البداء فيما علم متى شاء وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا

بداء (1)
إنَّ مشيته تعالى هي ممه بالشيء وهي ابتداء الفعل، وإرادته هي إتمامه على المشية والثبوت عليها، وتقديره هو الهندسة من الطول والعرض
 تنتهي إلى إرادة محتومة فقضاء وإمضاء والقضاء هو حق القول القول: تحتم كلمة العذاب ولم تكن قبل هذا التقدير محتومة وإنما جائزة(r)

التوحيد للصدوت


 بالشيء (ابتداء الفعل) أو تدري ما أراده

 تضاه وإذا تضاه أمضاه الحديث. ورواه مثله من (أن الهَه في محاسن البرقي عن أبي عبد希



 لفظ ولا نطق بلسان ولا ممة ولا تفكر ولا كيف لذلك كما أنه لا كيف له له أقول: يعني



تم الإرادة حتماً ودونه هي صفة فعل حادثة وليست أزلية وكما في حوار
 اله نعم - قال: فإذا أحدث إرادة كان قولك: إن الإرادة مي هو أو شيء منه باطلاّ، لأنه لا يكون أن يحدث نفسه، ولا يتغير عن حاله تعالى الله عن

 وقد أخبرتك أن الإرادة محدثنة لأن فعل الشيء مححدث، قال : فليس لها معنى! قال


 جوابآ(1)

Y - وترى ما مو الأمر هنا؟ وبماذا؟ ولماذا يخص مترفيها؟ : فإن كان هناك شرع عم المترفين وسواهمم وإلا فلا أمر شرعياً للمترفين؟! الأمر هنا كما في أضرابه تشريعي لا تكويني كما يهرفه من لا يعرف مواضيع الكا



 (Y)

 حيت يعم الفساق مترفين وسوامم دون اختصاص بالمترفين .






 هكذا تدمير! .


 أنفس أو أموال أو أحوال، هؤلاء هم البغاة الطغاة في الأغلبية الساحقة ألها


 فسقهم اضطرارها وتدميرها .

 يترف في نعمة إلا من يتطرف في اللامبالاة نم يزداد عتواً ونفوراً : وُوَتَبَّبَ
(1)

(r)
(() () وكيف يأمر اله بالنسق، وئم إذا الطع ني أمر الفسق يدمر، وما ريك بظلام للعيد. (0) سورة المؤمنون، الآية: بار.
 مجتنين تمرات الحياة إلى الحيونات فاتبعوا ما أترفوا فيه فكانوا أظلم






r



إن عذاب التدمير الاستئصال لا يشمل إلا الظالمين، فإن كانوا مترفين



 المتخاذلون حيث فسحوا مجالات لهم وتسامحوا عما أترفوا وأفسدوا . . .


$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: } 117 .  \tag{1}\\
& \text { سورة سبا، الآية: عץ. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: بان. }  \tag{r}\\
& \text { سورة المؤمنون، الآية: } 1 \text { الآير }  \tag{}\\
& \text { سورة الأنياء، الآيات: 1Y-10 الاتان }  \tag{0}\\
& \text { سورة هود، الآية: } 117 \text { الالان }  \tag{7}\\
& \text { سورة الآنفال، الآية: or } \tag{v}
\end{align*}
$$

ليمنع المجرمين عما يجرمون والمستضعفون يسمحون لهم ويتسامحون : وزَكْم


 أكانوا مـن أهـول الظلـم الطواغيت والأكابر الـمـجرمين، أم مـن فروعه



 عُرُوشِهَا . . (8) :


والرأس الرئيس في معارك الدمار هو فسق المترفين المبطرين : تكذيباً



 إذاً فعذاب الاستئصال إنما يخص المترفين المبطرين إذا لـم يسايرهم المستضتعفون حيث يتشاركون أهـلاً وهامشاً في التخلف عن مواضيع من

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ( }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { () سورة الأعراف، الآيتان: ع، ه، ه } \\
& \text { (0) سورة الالنعام، الآية: } 7 \text { ( } 7 \text { ( } \\
& \text { سورة الشعراء، الآية: (V) } \\
& \text { (9) سورة الالنعام، الآية: } 7 \text { (7) }
\end{aligned}
$$

أوامر الرسالات الإلهية، ما تتهدم به بنايات المجتمع وتنفصم به عراه،
فتدمر به قراه.
هذه سنة اله الدائبة السارية لسائر القرى أنها هالكة بما تهلك نفسها

 المترذلون يدخلون هذه الأبواب تـخاذلاً وتكاسلاٍ فيحنون ظهورهـم لهم ليحتنكوهم فيركبوهم وإلى جهنم وبئس المصير •

هكذا نتمشى في تفسير هذه الآية الغغرة وأضرابها كما تعنيها، دونما تحميل عليها ما لا تتحملها من احتمالات: معنوياً أو قراءة تختلف عن هذه



 كما مضى، فتبقى (إذذَّه إذن بلا جواب حاب حاضر، لأنه ظاهر بنفس الككلام: (r)

أو أن (أمرناه تكويني بحيث لا ينافي الاختيار، إذناً وإرادة من اله في



 وتكذيب للمالثة، إضانة إلى إن الثأمير جعل للأمير وليس التكيرا الثيا

والمعنى إذأ: إذا أردنا أن نهلك قرية من صفتها وحالتها التها أنا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرناما تدميراً، والجواب المدلون عليه مذه دون إفاءه: دمرناها تدميراً.

فسق المترفين كجزء أخير للعلة التامة بعد توفر الاختيار لمعدات الفسق
المختار (1)
وهذه كلها من غثها وسـمينها في نفسها ليست الآية لتعنيها، فالقرآن
 تحميل كما أحسناه نم الثاني تم الثالث تم الثما يسيِر المترفين إلى الفسوق دونما اختيار، ولكن الأول هو الأول فإنه أحسن

الوجوه لفظياً ومعنوياً .
 القرن زمنياً أجزاء من الزمان مقترنة ببعض اعتباراً كمائة سنة، وحقيقة






 الدنيا قبل الأخرى، ولكي تصلح الحياة في تداومها، وتسمـح للأحياء أن

 تهلك قرى قبله لكي تختص الهلكات من بعله؟
 (1) حيث الالمر ظامر في التشريعي ومكذا التكويني وإن كان في نفسه صحيحاً ولكنه يعم عموم



الفرتان في تفسير العرآن//الجزء السابع عثر









 سذاجة الفطرة المتأيدة بعقلية الوحي من غير أولي العزم من الرسل كآدم


لم تفعل - ولم تكن لتفعل - فعلتهم، ولم تكن حجتهم كحجتهم. إن القرون الهالكة من بعد نوح مستعرضة في القرآن بتفاصيلها ولها الأصلية كعاد ونمود وتبع وأصحاب الأيكة وقوم فرعون وأصحاب







$$
\begin{aligned}
& \text { (r) سورة الالنفال، الآية: بr. }
\end{aligned}
$$





1 - فحب العاجلة حيث يتم في القلب فيطمه دون إبقاء لحب الآجلة، هذا الحب الحاصر يخلٌف إرادة حاصرة للعاجلة، فلا محاولة إلا لها، ولا ولا تفكير ولا سعي إلا إليها، كأن لا حياة إلا هيه، فله في الآجلة نار حامية:

Y - وهناك مريدون للعاجلة كذريعة للاَّجلة، وهذه إرادة للآّجلة لا
العاجلة.
 الآخرة! وكلما توفرت الزراعة خلفت وفراً للنتيجة، فهله - إذاً - إرادة ناقصة جاهلة للآجلة.
₹ - ورابعة لا للعاجلة فقط ولا للآجلة، مذبذبين بين ذلك في مئلث:
 ست بين العاجلة والآجلة لا سابع لها خلواً عن أية إرادة، حيث المري الا


إلاّا مريد الدنيا
(1)
(Y) سورة (Y) (Y)
(r)





وآية العاجلة المهـددة بصلي جهنم رإنما تعني الأولين حيث يختصون







وترى أن مريد العاجلة يؤتاها كما يريد وكيفما يريد، إن بعمل أو دون عمل؟ إذاً لفسدت الأرض حيث الإرادة الخاطئة هذه لا حد لها، وَآَّن لَّبَس




فما كل من يريد العاجلة يؤتاها، فقد يريدها ولا يؤتا ها ها خسا خلا
(v) والأخرى (v) وما كل من يؤتى يؤتى ما يشاء وإنما ولَا نَشَّأُ هِ حسب المساعي لها
= ليستعين به على الطاهة فيستعمله في معصية اله فيعاقبه الش عليه

$$
\begin{aligned}
& \text { ( } V \text { ( } \\
& \text { r. سورة النجم، الآيتان: (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الشورى، الآلآية: . } \\
& \text { (0) سورة النجم، الآية: } \\
& \text { (1) (1) سورة مود، الآية: } 10 \text { الآلا } \\
& \text { (V) سورة الحج، الآية: } 11 \text { (V) }
\end{aligned}
$$


. بَتخَّونَ| (1)
وترى أن بين آية البخس وآية العاجلة تهافتاً فيمن لا يشاء اله أن يعجل
 العاجلة لا تعجل ما يريده منها إلا من يشاء الله كما يشاء أقول كلا! حيث التوفية في آية البخس للأعمال فقط لا كل ما ما يريده أهل الدنيا منها وإن دون عمل، وآية العاجلة تعجل ماليا ما يشاء الهُ لمن يريد:
 اللهم إلا من يريد، فمن اللاعين من بحرمه الها بعض سعيه أو كله لأن سعيه


 إذاً فهما متجاوبتان. فطالب الدنيا يوتاما بسعيه وقد ينقص أو يزيد عدلاّ وحكمة، دون فرّ فرق
重

( ${ }^{\text {(「) }}$
فالطالب حسنة الدنيا طالب للآخرة، وطالب الدنيا ومريدها للدنيا ما له في الآخرة من خلاق، كما وأن طالب الدنيا بعمل الآخرة ما له من خلاق.

(1) سروة مود، الآية: 10.


هنالك في النار من يصلاها خالدين فيها أبداً وهناك من يصطلي بها دون أبد، وسوف يفنى من يصلاما بفناء النار فلا تبقى إذاً لا نار ولا أهل نار، ومن يصطلي بها خلوداً دون أبد يخرج عنها بعدما ذاق وبال وبال أمره جزاء وفاقاً.

فصلي النار إنما هو إيقادهـا ممن هم حصب جهنم ووقود النار(1)، لا كل داخل فيها خلوداً مؤبداً أم ماذا؟

 ووقودها الكفار، فالأول يصلاها مذموماً مدحوراً، والثاني يصلاها ممدوحاً




 هؤلاء هـم أسسس النـار نـم سائر أهل النـار يصططلون بصهلاهم وبئس الممير كما أراد موسى أن يصطلي أهله بقبس مما ظنه ناراً ونعم المصبير :
(1) لسان العرب الصطلاء والصلى اسم للوقود تقول: صلى النار، واصطلى بالنار استدفأ.

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) سورة التحريم، الآية: } 1 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة المسل، الآية: با } \\
& \text { (7) (1) سورة الأنبياء، الآية: } 91 . \\
& \text { سورة نوح، الآية: } 10 \text { (V) } \\
& \text { ( ( ) سورة آل عمران، الآية: •10 }
\end{aligned}
$$






 العاجلة؟.








 يريدها ويسعى لها سعيها وهو مؤمن، فهو أيضاً مشكور سعيه قدر سعيه وليمانه
فالسعي المشكور في الأخرى تتبناه إرادة الآخرة في الأولى وأن يسعى

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text { (£) سورة الشورى، الآية: •r. }
\end{aligned}
$$

لها سعيها وهو مؤمن، فمن أرادها دون أن يسعى لها سعيها وإن كان مؤمناّ،
 يكن سعيه مشكوراً إذا كان له سعي دون شروط، فكيف إذا لـم يكن له سعي

, ولا عمل إلا بالنية ولا قول ولا عمل ولا نية إلا باهابة السنة|(1)
تم الشاكر لهذا السعي المشكور هو الهه تعالى شأنه العزيز، ولا يعني



 يعاملهم معاملة المستأجر الشكور ولا يرجع الشاكر بشكره إلى صالحه. فقد يريد مريد الآخرة دون إيمان صـالح، أن يسعى لها سعيها في تقديره
 يسعى للآخرة سعيها الصالح لها حيث يتخلف عمل عن إيمان، أو أنه مؤمن يسعى لها سعيها كقالب يخطئ إرادة الآخرة حيث يريد اللدنيا كلّا أو بعضاً الها

 يحرمون عن شكور على غرار ما سعوا وما كان عطاء ربك محظوراً .
 وهو مؤمن، حيث الإرادة دون سعي، أو سععي لا يناسبها، إنها ليست إرادة، فإنما هو تمنٌّ دون أسباب صـالدا يحملها على أداء تكاليفها والنهوض بتبعاتها وإقامة سعيها كما تطلبها، دون


 الآخرة فليترك زينة الحياة الدنياه(1)




 ظرف للمد واقعياً وللإمداد كما يريدها أهلوها، وحب الآلخرة ورا ورف للإمداد واقعياً وكما يريدها أهلوها .中重


 نعمات الآخرة هي عطيته وأين عطية من عطية!

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الطور، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 10 \text { الآلور }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأهراف، الآية: Y.Y. }
\end{align*}
$$

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السابع عشر
 العاجلة يوتاها وافية كما يسعاها، وليس الله بمانع يحظر أهل الشر تكوينياً عما يريدونه من الشُر، كما لا يخطر - وبأحرى - أهل الخير فهذه سنته
 كان، ولكنها الجزاء هي في العصصيان عدل جزاء الوفاق، إذاً فالعـذاب محلود بحدود العصيان، وهي في الطاعة لا مقطوعة ولا ممنوعة عطاء غير
 ليس أن الله يمنع أهل الآخرة من عطاء الدنيا أن يخصهها أهل الدنيا،
 فالِى جنة، ولكنه لا يعطي ا"مل الآخرة في الأكثر كثيرأ من نعم الدنيا كيلا ينغمسوا فيها غافلين
 فضلّنا مريدي الآخرة على مريدي الدنيا، دون فوضى، وإنما كلّا حسب ما أراد وسعى، فطالب الفضيلة فضلناه على طالب الرذيلة، ومههما كانت
 بل ليست درجات الدنيا بـجنب الأخرى إلا دركات تـخلف في الأخرى
 اَعْكَ


مشكلة الخلود(1):
إن الـخلود أو الأبدي منه لـمن يصلى النار الكبرى قد يفسر بالبقاء اللانهائي الحقيقي في النار، فترد عليه مشاكل عقلية ومن حيث العال العدالة الإلهية، وإنه يسبق رحمته غضبه أم ماذا. فالمشكلة العقلية هي أن ما له بداية لا بد له من نهاية، والخلود أيآ كان




 الذلي لا يقبل زيادة ولا نقصـاناً هو اللامححدود المطلق وليا ولا شأنه، فلا أول له ولا آخر حتى يحد بأول أو آخر، ولا ولا يقبل كيانه لا زيادة الزمان ولا نقيصته لأنه خارج عن محور الزمان واللامحدودية المطلقة هي لزام الأزلية التي لزامها الأبدية حيث الأزلية
 استمرار ذاتي للازلية وغيرية هي استمرار بإرادة الأزلي. هنا محدودية مطلقة كالاعمار في الدنيا والبرزخ فإن لها بداية ونهاية، وهنالك لا مححدودية مطلقة كمـا هو له تعالى شـأنه لا سـواه وبينهـما لا لا لا
 حاصلل، أو امتداد شأني تحصل أجزاؤه تلو بعض . والمستحيل من هذه الأربع ثلات: هي اللامحدودية في الامتداد الفعلي


الداصل بداية أو نهاية للمشكلة الماضية، وكذلك في الامتداد الشأني بداية، دون الشأني نهاية، والخلود اللانهائي في الجنة أو النار شأني
 واللانهاية أيضاً بفعل الله، وليس هنا ما يمنع عقلياً هذه اللانهاية لا فاعلاّ ولا قابلا، فالل تعالى هو المعطي عطاءه غير مجذلوذ ولا راد لفضله، ولا ولا نهاية لعطائه، والأزمنة الآتية إلى غير النها

ولا مانع في هذا البين من هذه العطاء غير المجذوذ لا فاعلاّ ولا قابلاً. إنه لا مشكلة عقلياً في مثل مذه اللانهاية ولكنها مستحيلة في العذاب بميزان العدل والنقل القرآني ومن تم بمقتضى الرحمة الإلهية. إن الجزاء الوفاق لا توافق اللانهاية في العذاب لعصيان محدود في زمن




كانت آيات الثواب تربي الجزاء على العمل تتخطاه إلى نية الخير أيضاً .
وقد تزعم دلالة الآيات التالية على اللانهاية الحقيقية في العذاب:
1 النار وهنالك موت مع النار أو بعد النار لا ينفيان. والآية تدل على المساواة

 . تنافي ولاَلا يَمُوتُ فِيَا


سورة الأهلى، الآية: با


 مع خمود النار .
 النار إلا مع بقائها، وأما أن يموت أهل النار مع خمود النار فليس محيصاً عن النار، وإنما هو مع بقائهم وبقاء النار ونجاتهم حينذالك عن النار عـار النار
 الَخْرِيتِ(r) إنه غير الموت مع خمود النار.
0
 هو الـززن المعترض من شدة البأس إذ لا يفتر عنهم العذاب والمكـث هو الـمقام قدر الاستحقاق، وتفتر العذاب منفي ما دام العذاب دون دلا دلا دلالة على الاستمرارية اللانهائية للعذابـ.

مع خمود النار، فلا هـم خارجون إذاً عن النار ولا أحياء بعد خمود النار. تم هنالك احتمالان: 1 - فناء من في النار مـع النار فلا نار إذاً ولا أهل نار. Y - فناء النار ويقاء من فيها دون رحمة ولا عذاب وإن في فترة

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فاطر، الآية: MY. } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: (Y) (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الحج، الآية: MY. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآية: الآلان }
\end{aligned}
$$

قصيرة، وإذ تصرح آيات أنه لا يفتر عنهم العذاب فبأحرى لا ينفى عنهم
 سواء، يثبته لزوم انتهاء العذاب وعدم خروجهم عن النار إلّا عذابها عنهم .


 على أمده من أبدية حقيقية أما هيه .
 ويبقى فيها من يصلى - طبعاً - لا تبقي من يصلاهما حياً مرتاحاً حيث تظلم عليه حياته ولا تذره، فلا يموت فيها ولا يحيع.

 المعدودة المكذوبة هنا ليست هي مطلق المحدودة، وإنما القليلة التي يعدونها


 يوحي ببقاء النار - في زعمهم - وهي لا تمسهم بعد أيام معدودة بأن يخرجوا عنها، أو لا يعذبوا بعد وإن ظلوا هم فيها .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساه، الآية: } 07 \text {. } \\
& \text { M9، MA (Y) سورة المدثر، الآيتان (Y) (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة مود، الآية: } 17 \text { الآئ. }
\end{aligned}
$$

الحصر ليس حقيقياً ينفي عنهم كل شيء حتى الموت، إنه نسبي بين الجنة والنار فليس لهم في الآخرة إلا النار، فلا ينافيه فناءمم بفناء النار .
 لالنار ليس خمودها وإنما هي سكون لهبها بغطاء الرماد وغشائكه، وأما أنها

تخمد مع موت من فيها فلا إشارة لها
 العذاب إلا عدم انفكاكه عن أمل النار، دون دلالة علها على الأبدية اللانهائية. وإنما عدم انفكاكه عنهم وهم أحياء فيها أم خارجون علا علا هذه تمام الآيات التي قد يظن دلالتها على الأبدية اللانهائية في النار



العذاب، نم ولا يصغى إلى أحاديث مختلقة هنا تخالف هذه البراهين (r)
(1) سورة الإسراه، الآية: qu.

$$
\text { (Y) سورة الفرتان، الآية: } 70 \text {. }
$$


 تقال: مذه في الذين يخرجون من النار .





بنتنبهم ويخرجون بعفو الشا


 انتضائها كان يمصي الل اله


ولو أن الخلود يعني البقاء دون زوال، فلأن آيات الخلود إلنما تدل على اللخلود في النار لا خلود النار، فلا دلالة فيها إلا على الخلود فيها فلا موجودة فلا تنافي فناءهم بفناء النار!
وقد يقال إن العصيان من حيث المعصي اللامحدود في العظمة والكمال لا حلَّ له فجزاؤه الوفاق أيضاً لا حد لها ولكا حلكنما العصيان له وجهات ثلاث
 سيئاً، ومن حيث المعصي، والمقياس في العقوبة إنما هو موقف العاصي
(التوحيد باب الأطفال ص (ra) = أقول: إن النية التي تتع العقيدة أو العمل فالجزاء باعتبارمما لا النية وأما الثية الثخالية عن العمل نفي خيرها ثواب وليس في شرما عقاب. منا نية وعقيدة وعمل، والعمل مرتبط بالعقيدة والنية، وأما الثية بلا عمل فلا ولا عقاب عليا وليها وإن
 والعمل فير الصالح، ومجال النية إنما مو العمل لا غير اليا
 111 1 والمسند



 قال الفيض : لا خلاف بين أمل العلم أن الكفار مخلدون في النار المار إلى ما لا نهاية له كما هو ظامر الكتاب والسنة.


 على عمل عقاباً نهو فيه بالخيار . وعن الني



بأثر عصيانه، فإنه قضية العدل أن يُعدل العصيان بالعاصي المتناهي لا المعصي غير المتناهي، فإن رعاية الضعيف فيما له مقاييس أولى من رعاية القوي، على أن درجة المعصي ليست باختيار العاصي ولا أنه يلاحظ ويواجه هذه اللدرجة لكي تزيد في عقابه. ثم لو كان المقياس هو المعصي
 والتعزيرات المقررة لـحدود اللجنايات ومواقف الجنات، ولأصبح كافة العصاة مخلدين في النار أبداً على سواء.

تم إذا شككنا في المقياس فلا لنا أن نأخذ بالأشد عقوبة والقرآن يحدد
 السيئة وجزائها، لا بين المعصي فيها وجزائها ولها، وهذه المماثلة مستحيلة فإن

الها تعالى سرمدي وسرمدية العذاب مستحيلة وإن أمكنت أبديتها اللانهائية.

 العاصي وهو أدنى!

نم الآيات في أن الجزاء هو العمل أو بما يعمل يحدد موقف العقوبة




$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشورى، الآية: •ع. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: •17. } 17 \text { الألاري }  \tag{r}\\
& \text { سورة الطرر، الآية: } 17 \text { الآلا } 17 \text { ، }  \tag{r}\\
& \text { سورة النمل، الآية: •97. }  \tag{£}\\
& \text { سروة يونس، الآية: هr }  \tag{0}\\
& \text { سورة يس، الآية: عه. } \tag{1}
\end{align*}
$$

عاملاً وأثراً ليس إلا مـحدوداً، وإلا فلا مـماثلة إذا كان المعصصي مو




 حتى يقال إن خلودها بذاته منقطع! وعل" هذه المشية مي مشية الرحمة الإلهية التي وسعت كل شيء حيث تشمل المـخلدين في النار تخفيفاً عن عذابهم أجمع والآيات النافية للتخفيف إنما تنفيه بعد هذا التخفيف!

فناء النار بمن في النار:
ومما يؤيد فناء النار أنها من موجبات غضب الشه وقد اسبقت رحمته
 الأصل، والعذاب ليس إلاّا تطبيقاً للعدل، فلولا أن ترك العذاب الع العـا للعاصين
 والعذاب محدود.

 وسعت رحمته كل شيء حتى ولو كانت اللانهاية في العذاب حقاً عليهم عدلاً، كيف لا وهي ظلم! وقد يكفي فرقاً بين فريقي المسلمين والمجرمين قليلّ من العذاب نم

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآلية: } 107 . \tag{r}
\end{align*}
$$

الإفناء، فهلّا يكفي أبد النار كما يستحقونها دون زيادة ولا نقصان: \$أَنَجَعَل



 بين المحسن والمسيء ولا سيما الانتقام من الظالم للمظلوم فإن تركه إلى تركه بدون نواب ولا عقاب عذاب روحي للمظلوم والأصل العقلي في لزوم المعاد هو الانتقام من الظالمين. Y - لو لم بكـن عذاب لاب لازداد حيث الأكثرية من تاركي العصيان إنما يتركونه خوف العقاب دون واقعه كذب وإغراء! ثم الله ليس يعامل خلقه إلا بفضله دون عدله،
 فليسـمل فضله أهل النار آن يعذبهـم دون استتحقاقهم، أم ولا أقل بعدله أن



 فناء النار بمن في النار ممن يصلونها. فلا نار إذاً ولا أهل نار! وخلاصة القول حول الـخاللدين في النـار أن حد الـخّلود هو قضية 1 - عدل الهـ، Y - ورحمته التي وسعت كل شيء وقد سبقت رحمته غضبه
سورة السجدة، الآَي: 1A.
سورة فصلت، الآية: 7 عـ
سورة البقرة، الآية: YYV.

سيئة سيئة مثلها ولا مماثلة بين المحدود واللامحدود. ع - وأن الجزاء إنما هو بالأعمال وهي محدودة فالجزاء محدود ه - وأنهم لابئين فيها أحقاباً

 ولا إشارة في القرآن أن أبد الخلود لا نهاية له إطلاقاً.

وأما بالنسبة للجنة فأبدها لا نهاية له فإنها قضية الرحمة الواسعة فلا تحد، وإنها عطاء غير مجدوز، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين.

 عذاب.
والقول أن الآبدين في النار ذاتيتهم هي النار فهـم إذاً لزام النار دون
 بأنها تحرق ما دامـت موجودة، ولكن العـل الإلهي يـكـمـ بلزوم إفناء الذاتيات النارية بعدما ذاقت وبال أمرها، ولا تتصور اللانهاية في الذات

المحلدودة.
فخروج هذه الذات النارية عن النار أو خروج النار عنها - صدقنا أنه تنافي هذه الذاتية، وأما فناء الذات فهي لا تنافي هذه الذار الـاتية وإنما تنافي الأبدية الذاتية وهي السرمدية.
والقول إن الكتاب نص في الخلود وارد، ولكن الخلود الخلود ليس نصـاً فيما
 الآنَارِه(٪) نصناً في هكذا خلود نص في عدم التفكر في الآية، وأما أن سنة
سورة البقرة، الآلآي: الآية: ITV. .
 الكتاب.
وأما أن الهئات التي رسخت في النفس حتى صـارت صوراً أو كالصور الجديدة تعطي للشيء نوعية جليدة، هي مجردة في نفسها دائمية الوجود من غير زوال مثل المبتلى بالجنون فإنه مستمر له لا يزول؟ فلا مجرد في الكون إلّا الله، والذاتية المجردة - على صستها - لا تستدعي اللانهائية.


















 كَا


قاحل يخلف اللّوم والحسر .




آيات تجمع بين الوالدين في أحكام أكثرها الإحسان بهما وكثير منها



 بالرب فيما يوصي أو يقضي للوالدين إلا قليلاً يردفان فيها بالله تدليلاً على الن حق الوالدية كحق الربوبية وبعدها لأنها استمرارية للتربية الإلهية، فكما
 الوالدان لا يساوى بهما سواهمما في الإحسان، اللهم إلا رسل اله حيث
(1) (1) راجع ج
 حقوتها منال.

يحملون من التربية الإلهية ما لا يحمله الوالدان اللهـم إلا في الولادة الجسمية وتربيتها وقد يشمل ضآلوالدينه كلتا الولادتين الرو اللا على درجات: الوالد الروحي الأول وهو المجرى الأول للولادة الروحية:
 الأدنى الوالد الجسسمي اللني لا يعني التربية الروحية، ثم بينهـما أوساط،
 الروحي يختلف عما للوالد الجسمي، ويجمعها المواجهة بالحسنى في عشرة روحية اماميه وفي الحديث عن النبي


هذا القضاء حكم تشريعي صارم وفصل قاطع حاكم تحمل سلبيات
 الإيجابيات والسلبيات التالية الاثني عشر : أمرين ونواهي عشرة قد تحتملها

 تحتملها الآية تلو بعض.

والحكمة هي القضاء بما يربط بين المنفصلات.





 بالوالدين إيسانآ نم لا موقع لسائر الأوامر والنوامي ولا سيما أن الأمر تثدير للباء، فإنا

ا'حسنوا. . . \&.


 المحور الأساسي والمركز الرئيسي في كافة الأقضية التكوينية والتشريعية



 الوحيدة، وهي أولى الأقضية وأولاهما كما وهي عقباها وأخراها .
 في مذه الأقضية الجوانب التربوية، لتكن منوطة مربوطة بـجانب الربوبية،

(1) ومن الأقاويل منا في تضى ما رواه ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال ني مذه الآية: كان الواني





 أتول: وهذه من الأتاويل الحمقاء التي تثنت باب التحريف في القرآن الـحكيم، ولم يلر

 (Y) نور الثقلين ب:


 يمثل بهنه الآية التي تحمل مذا الأمر.

 تربو ربوةً عالية على كافة التربيات ولأنها قضاء في الأمة المرحومة في شرعة
 تفسير لها (1)

وقضاء التوحيد هي القاعدة والأساس، تتبناها سائر التكاليف العقلية وسواها، فردية وسواهـا، فلها في نفس الموحد ركيكا ركيزة التوحيد، توحد



 يشمل كل ظاهرة في العشرة حتى وفي المشي والقعود والتسمية وعلى حد

يفرض هنا وهناك إحسان الأولاد بالوالدين ولا يفرض العكس، لألألن
 والرحمة، حيث الوالدان منـدفعان بالفنطرة إلى الإحسـان بـالأولاد، لا ينسونهم أو يتناسون حتى وإذا نسوا أنفسهم. ولكنما الناشئة فسرعان ما ينسون أو يتناسون عطف الوالدين، ملتهين بشؤونهم أنفسهم في تبني الحياة

نعلى الأول تقدر الباء ابأن لا تعبلواه وأن ناصبة ولا تعبدوا نفي بمعنى الأمر وعلى الثاني
دون تثدير واذن مفسرة ولا تعبدوا نهي

الدر المتنور r شيخ نقال: من مذا معك؟ تال البي تال : لا تمشين أمامه ولا تقعد تبله ولا تده باسمه ولا

الجديدة، لا سيما إذا شاخ الوالدان وساءت أخلاقهما وصععبت حياتهما
 ووصيته، استجاشة لدفائن وجدانهم ليذكروا واجبهم وجاه الجيل الذي أْنفق رحيقه كله في انتشائهم حتى أدركه الجفاف. ولكن هل الوالدان كلهم يعملون واجبات الوالدية التربيوية وجاه الأولاد لكي لا يحتاجا إلى استجاشة كما الأولاد؟
قد يقال إن المقام هنالك مقام الإحسان لا واجب التربية، وإن كان الإحسان يشـمل الجانب التربوي إذا كان الـولد أقوى تربية وأرقى من

 في السعاع التربوي ولا تعني تلك القضاء وتلكمم الوصيات بـلا

الحنان والإحسان في العشرة، مهما شملت أحياناً التربية.




 يقضي الله تعالى هنا بالإحسان إليهما، ومن أفضل الإحسا الإحسان وأوجبه
 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة عامة، ثم وقاية الأهلين خاصة. تم هي بالنسبة للوالدين أخص، إذاً فهي واجبة بالنسبة لهما في أبعاد

ومن ثم يركز قضاء الإحسان بهما على أخيق حالاتهما، حيث يضاف سوء الخلق إلى أعباء الكبر ونظراتهما الطائلة من الناشئة، ألن من واجب


تعنت حتى في أدنى لفظه من قول وأَنّْهِه :




 الشرطية ونون التأكيد القاطعة؟ علها التأكيد على تحصيل هذا الشرط أن يجلّ




الإمكانيات في كافة الجهات للحفاظ على سلامتهما وعلى كونهما عندهم.

 تكون جزاء: وفاقاً حيث ألجاك في طفولتك ولا ملجأ لك إلا والداك، وأنت تلججئهما في شبابك وهمـا في كهولة أو زاد (إإنهما كانا يفعلان ذلك ولك وهـا وهما يحبان بقاءك وأنت تفعل ذلك وأنت تريد موتهما

 الثقيلة، مذه كلها تأكيدات تفرض على الأولاد أن يقلموا كل إمكانياتهم لبقائهما عندمم وان يكبرا مندمم.


وطبيعة الحالل في الوالدين لا سيما إذا كبرا، فلم يقدرا على تحصيل

 ويسيئان أخلاقهما إليك، في هذه الحالة الصعبة الملتوية ماذا عليك؟ عليك التصبر والاحترام، دون أي تضجر واخترام، لا يسمح لك حتى

 سلبية أف أو نهر أم ماذا من إساءة





 آتمَّهُمَا. . .

محرم وأين خماسية النحريم هذه؟ فيما إذا اجتمعت لهما عليك شرورّ



 = قال: لا فإنهها . . .
 وهذه في تضيق أخلاقهما إن كبرا عندلُ، فماذا بعلُ وهما في حالة الاستغناء عنك والحنان عليك؟.
 لفظية عشرة(r) هذا أوجهها تضية كتبها في تواتر القرآن فلا يصغنى إلى صيغ
 الفارسية (أه) (أو) والحق أنها لا تعني إلا ما تعنيه ميغة اللفـظ وأصله نفخك للشيء يسقط عليك من تراب أو رماد، وللمكان تريد إماطة الأذى




إلى والئيه فيهد النظر إليهما .
 قال : من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صلره - إلى أن قال - : وإذا قال له أل فلـ فليس بينهما ولاية

 (إفي) بكسر الألف وفتع الفاء و(أف) بضم الألف وإدخال الهاء و(أف) بضم الألف وتسكين

قرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الفاء من غير تنوين، ونافع وحفص بكسر الفاء والتنوين، والباقون بكسر الفاء من غير تنوين، وكلها لغات وعلى مذا الخلاف في الأنبياء (أن لكم) وفي الأحقاف (أن لكما).



 ذكرها في لسان العرب والتفسير الكبير للفخر الرازي.

تم الأف منها لفظي ومنها نظرة بغضاء أو حركة أو كتابة أم ماذا؟ وكما
 فالأفُّ وهي أدنى العقوق تشير إلى أدناه في لفظة أو لمحة أم ماذا من مظاهر التضجر دون اختصاص

 بالصياح ورفع الصوت عليهما والإغلاظ في القول حيث يشي بالإمانة وسوء






اخفض لهما. .. كما خفضا لك وأين خفض من خفض؟ الخا الخفض لهما
 وامتهاناً، حتى ولو كانت رعاية كاملة كافلة، فإنه جَناح فيه جُناح، الِّا وإنما جناح اللنل الخافض من الرحمة مئلث من الرعاية يحمل أرحمها وأتمها . فليكن كلك لهما جناحأ، من فكرة أو قولة أو فعلة، من مال أو أو حال ألو أو منال، وليلمسا أنهما عندك في جناح أيآ كان وأنّى وأيان، ومن تم ذلم فـ في
 رسول اله
 نظرة حجة مبرورة. تالوا : وإن نظر كل يوم مائة مرة؟ قال: نعم الش أكبر واطيب.

كل جناح، وليكن جناح الذل نابتاً من أهوول الرحمة، جانـحاً طاقات



 فرخه يخفضه من الرحمة، وخلاصة المعني من خفض اللجناح الإخبات للوالدين وإلانة القول لهما والرفق واللطف بهما .

 معروفهما وهو هكذا إحسان إليهما.

تم يختص الوالدان المسلمان بمزيد الإحسان حيين كانا أو ميتين أن


ف وآرَّمَهمُمَا من الرحم والرحمة بالنسبة للدنيا وللآخرة، أم وللدنيا


 الش

 إلهها إلا برحمة ورةة ولا ترنع صوتك نوق أصواتهما ولا يدك فوق أيديهـا ولا تتم

تدامهما ا
وني اللدر المتنور ب: 1VE - أخرج ابن أبي شيية عن ابن مباس (رضي الش هنه) قال قال رسول


 سورة لقمان، الآية: 10.



 تشملهما حالة الحياة بأن يؤمنا أو يخففا عن شركهما وما وهذه الآلآية وإن كان الان بينها وبين آية الوالدين عموم من وجه تتوارد أن في الوالدين المشركين إلا أن هذه نص في العموم بدليل الإشراك من بعدما تبين لهم أنهم أهصحاب الجحيم فلتقيد آية الوالدين دون ريب.

 فالرحمة المطلوبة هي الملائمة للحياة الآخرة، منذ الدنيا أم في الآخرة. إلا


 وترى إذا كانت قوله (االأفل لهما محرماً، فكيف يقول إبراهيم للمشركين





 ومن مطلق ومقيده، للثلك قد لا يعتبر مثل ذلك نسخأ، أو يقال : أريد الإطلاق أولا الْا نم نسخ
 البداية، وعله كان من الضووري عدم جواز الاستغفار للمشركين من بعد ما تبين لها لهم النهم
 او التقيد أو نسخ مباين جزيناً.


(Y)

والجواب عن أفي أن آزر لم يكن والده وإنما عمه تم هذا الأف موجه
 الرسالية وتفنيد الضالات واجبة إطلاقاّ، وقد تكون بالنسبة وكان للوالدين الدين أوجب رحمة بهما أن يهتديا إلى حراط مستقيم. تم إن حرمة اللوالدين ليست لتمتنع عن حرمة الله فلم يجععلهـما اله شريكين لنفسه أو زاد وإنما فرض الإحسان إليهما وطاعتهما فيما لم يعارض طاعة الله وما افترضه اله.

وإنها لذكرى حانية، الطفولة الهزيلة الضعيفة حيث يرعاها الوالدان. فلأنك لا تسطع مقابلة لهـما بالمميل تطلب من ربك أن يرعامـما كما ربياك صـغيراً، حيث مما اليوم في مثلل حالة الطفولة من الضـعف والحاجة إلى الحنان والرعاية، وهو القادر على جزائهما عما بـلا بلا وقدما لك في

الطفولة .
وهو الرحمن الرحيم يجازيهما في الأخرى، أم في الأولى، أم فيهما، لما تسترحم ربك لهما، اللهم إلا فيما لا يقبل الرحمة: أن يموتا مشركين، فرحمتهما إذاً يخص الأولى.

وترى هل من الإحسان إليهما وترك الإساءة لهما ترك الواجب أو فعل

(الــحـرام؟ قـد تـلــمـعح

تُطْهُهتًا . . . (1) إن ما دون الشُرك من الحرام مسموح إحساناً بالوالدين،

 في الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية اله، اللهم إلا الواجبات غير التعيينية

 استطعت دون أن ترضيهما بسخط الشه، فإذا تهجرهما هجرة إلى اله فحاول
 يكن فرض عين

$$
\begin{equation*}
\text { سورة لقمان، الآية: } 10 \text {. } 10 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$


 يبكيان قال : نارجع الليهما وأضحكهما كما أبكيتها اليا

 فقيهما فجاهد.
أقول: لعل المسؤول منه هو مطلق الجهاد، أو الجهاد اللني لم يكن فرض عين و



 ثانية، وثالثة نقال: كمثل ذلك.
 ولا آقدر مليه فقال: مل بقي احي مالد من والديك؟ قال : أمي قال : فاتق اله فيها فإذا فعلت ذلك فانت حاج معتمر ومجامد، فإذذا دمتك أمك فاتق

إن فرض طاعة الأبوين والإحسان إليهما مو بعد فرض الله تعالى فلا
 الفرض الممخير فيه من الله والفرض القاطع وجاه الأبوين، اللهـم إلا في الكفائي إذا كان تركه ينقص الكفاية، وإذا كان نهيهما عن المستحبر لصا لصالح الح
 رضـا الوالدين وسخطه في سخطهمـا ل|(1) فإنه فيما لـم ينـاف رضـى الها أو يستوجب سخط الله! .

ففي الاستنفار العام للجهاد أو الدفاع أو أي واجب جماعي يجب النمب النفر
 يفرضه أمرهما كما يمنعه منعهما اللهم إلا إذا كان عن عنا ولاد أم الما اللامبالاة بالدين فلا حتى في ترك المستحبات وفعل المكروهاتات، وجملة القول في حدود الإحسـان بالوالدين ألا يكون فيه إساءة إلى الله أم إلى سواه دلا دونما استحقاق، ولا يكون معارضة للشرعة الإلهية، ففيما أنت بالخيار فعلاً أو تركاً في المباحات والمستحبات والمكروهات وحتى الواجبات التخييرية أو الكفائية غير المنجزة قد ينجز أمرهما أو نهيهما فتصبح واحده

 اللامبالاة منهما آم ماذا؟ مما هو إساءة بأحكام الله.
= تضسكهها ويضحكانك أفضل من جهادلك بالسيف في سيل الـيل الشال
 لعله يكد على أبوين شيخين كبيرين نهو في سبيل الشا لعلّه يكد على صبية صغار نهو في في ميليل



نم إن حرمة لفظة الأف أو لمحتها أو تضجر ظاهر بالنـر بالنسبة للأبوين لا



 إذا كان والده كان قد أدى واجبه الرسالي.
ولقد أوصى الرسول بالوالدين لحد القول في الابن (أنت ومالك لأييك|(1)!

:
قد تعني الآية الإجابة عما ربما يتقول: أننا في نفوسنا هالـوار الحون فماذا
 دامت نفوسنا حالحة لا تريد إلا الخير لهما؟ أه






 حين أسهرت لك ليلها وأظمات نهارما؟؟ تال : لتد جازيتها تال ولو طلقة. (Y) إن منا ليست شرطية حتى تختص علم اله بما في النفوس بما إذا كانت صالدة وإنما ميم وصلية.

النـفوس تتـمثل في صـلاح الأعـمال فـالـمسيء إلى الـوالـدين ليس مـن الصـالحين، فهي ادعاء خحاوية جوفاء أن صـلاح النفس والنفس فقط مو المرغوب دون الجوارح في الأعمال! .

تم وإجابة - كما يعني ذيلها - عمن قصر في حقهما وهو صالح دون


 يخطأ وليس من الأوابين، اللهم إلا صالحاً يدعي الصالاح، وأنه أساء إليهما خطأ، فلأنه ليس صالداً حتى يكون من الأوابين، لم يكن الله ليغفر له هذه الها ولا الإساءة .

والأوابون هم الراجعون إلى الهل دوماً معتذرين عما قصروا أو قصّروا، وقد وصف داود وسليمان وأيوب بالأواب، ويطبيعة الحال أواب حفئ
 ينافي العصمة، والمقصرون كمن لم يراع حق الوالدين ليسوا من الأواب
 وعملياً كأمثال داود وسليمان، وهنالك أواب صالـ الح حفيظ نفسياً يتوب إلى الله إصـلاحاً عمليآ، ومن تم أواب غير صـالـ ولا ولا حفيظ، لم يعد اله اله له له

 فضله، وقد يشمل الأوابين الطوائف الثلاث مهما تصـدرت الآلآية بالوسطى، اللهـم إلا الأوابين غير الصـالحين الذين لا يتوبون إلا كالمـستهزئين. إذ لا


 وهذه الآية هي الوحيدة حيث تحمل الأوابين بصورة عامة، دون أواب
 صادقاً في أوبته وتوبته.





 ثم يعمم النهي عن قتل الأولاد خشية إملاق وقرب الزا


 . . . . .
 (Y) المصلر منه ما


 تختص المستقبل، ولعلها تصلح ترينة على السابةة لها إيضاً مفسرة فلا تقدير - إذأ - للباء إطلاقاّ، وكافة الموارد المذكررة مصاديق لتفسير الثضضاء الأول .

فقد يشمله أو يخصه أمر أو نهي يناسب أمره ونهيه على وجه لا ينا في
 كالقتل والزنا أم ماذا؟ وظاهر الخطاب المفرد موجه إليه أولاً نم إلى سواه،


الخطاب العام يشمله كذلك إلًا . .


إنه مـاحب القرابة الأدنى، والأُولى والأولى بالرسول نسبياً ورسالياً،

(1) اللد المنثور r: IVV - أخرج البزاز وأبو يعلي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد
 الشال

 , وفي نور الثقلين

 رسول الش 友







 فلما ولى أبر بكر أخرج عنها وكلاءما فأته فسأله أن يردما نقال لها : ايتيني بأسود أو احمر =

ووصى فيها خيراً : افاطمة بضـعة مني وأنا منها فمن آذاهـا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى اللها مؤنة مالية لكي تستغني هي وزوجها والا والألئمة من ولُدها ، معونة في بث الرسالة الإسلامية، ومعونة روحية تعرفها بها الأمة المرحومة.

 غيرها، ثم آتاه حق الوصاية والخلافة(1) كما وآتى عترته المعصصومين حقوقهـم
 القرآن كثير حيث يؤمر المكلفون بإيتائهم والإنفاق عليهم، ولكّن ذي القرئى



وهي محتفة في ذيلها وما قبلها وبعدها بعموم دون خصوص (£ .
=

أقول وروايات أصحابنا ترية إلى متواترة في تصنة فدك فلا نطيل .


الوصية التي جعلت والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوة .





 الحسين ج1 سورة الروم، الآية: با با




ومكية الآية في السورتين لا تنافي القرابة الـخاصة، حيث أخذ في الإيتاء منذ مكة لعلي وفاطمة تربوياً، وحتى المدينة إيتاء لفدكها وخلا فنهـة الوا أو تكون إحداهمما مكية والأخرى مدنية! ومكية السورة لا تنافي مدنية آية أو آيات منها .

ولا نجد في آيات ذوي القربى - كما اليتامى والمساكين وابن السبيل


 أحد من العالمين، فليس إذاً من الحققوق المـالية - فقط - حيث يشاركهـم


 كمعونة لبيت الرسالة فإن دنياهم آخرة .

تم لا تشترط المسكنة في واجب الإيتاء الا في المسكين أحوالياً وإلا

 درجات وعلى حدّ قول الرسول

وأخالك وأدناك فأدنالك|"(r)
تم ولا يخص الإيتاء إيتاء الممال بل ومطلق الإحسان كـما تتطلبه

(1) سورة الشورى، الآية: بY.
 يخطب: اليد المعطي العليا ويد السائل السفلى وابدا بمن تعول . . . ه.




- ${ }^{(r)}$

وترى إيتاء الإحسان واجب مالي أو حالي كسائر الواجبات، نفقات أم


 معلوم كما في نفقات أم غير معلوم كما هنا وهناك . نم وليتاء الحق ماليآ له حدود واجبة وأخرى راجيا


(8) ${ }^{\text {(\%) }}$ وإنها آية يتيمة منقطعة النظير في تحريم التبذير تحمل على وحدتيانها حملة


俉

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: بس. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة مريم، الآية: (V) }
\end{aligned}
$$


 المعاونة المساعدة في أصول الثيطنة، والتبذير أخوة للشياطين! .
هنالك إسراف محرم أن تصرف فوق ما تحتاجه، ولكا ولكنما التبذير هو آلن أن تصرف فيما لا تحتاجه أنت ولا غيرك حيث لا ينفع أم ويضر فإنه أنحس

تبذير

## كلام حول التبذير:

فالإيتاء أياً كان قد يكون تجارة ومبادلة، أو إنفاقاً في سبيل اله دون
 إسراف حيث تصرف المال في الخلال فوق الحاجة، أو تبلذير حيث يكون

 أرضاً سبخة مالحة صـالحة لغير الزرع تشغلها ببلر حيث تفـا تفني البذر فلا تشغلها لصالح غير الزرع.
تم التبذير لا يـخص المـال فإنه أدناه، حيث يعمّ كافة النعم مادية ومعنوية، من رميك النوى (r) حيث تفيد، ومن تولية إمرة المسلمين لغير ألان أمير
 تبذير، وإن كان فوق ما يحق فإسراف وظلم، وإن كان لمن يحق فعدل، وإن
سورة الشعراه، الآيات: الYY-YY.






كان دون ما بحق فتقصير وظلم، وهذه كلها تجري في كافة النعم حيث تؤتى من مال أو منال أو منصب آم ماذا؟.



 الإسراف لحد قد لا تشمله الآية في أخوة الشياطين حيث الرسول

 يشمله وفـة تدفع وقد تضر أو تتضرر، وليس منه إنفاق مالك كله في سبيل الشا فتقعد
 ليست هدراً كله ولا ضرآ كله، وإن كان ممنوعاً منهياً عنه.
(1) نور الثقلين ب: 107 في تفسير العباشي عن مبد الرحمن بن الحباج تال سالت أبا مبد اله

مقتّصهد. اللدر المتور \&: IVV - أخرج اليهيهي ني شعب الإيمان من علي بن أبي طالب
 تنسير البرمان ب:







 تعريضاً للقتل أو الجرح أو المرض أو أية إصابة بدنية أو روحية دون مقابل موازن أو هو أرجح.
كذلك وتبذير المال أن تصرفه في غير حلال أو تهلره دون صرف، أم أم
 تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً، مهها انحت انتلفت أخوّة الشياطين في هذه وتلك.
وبأحرى منعاً صـرف الممال فيما يضركٌ نفسياً أم ماذا، كالدلدخان وأخواتها من سائر المخلدرات، التي تضرك مالياً ونفسياً، وكلما كان عدم
 التبذير أكثر وأخوة الشياطين أوفر.
 والتحديث بنعمة الله إظهارها وصرفها في مرضاة الله، فتبديلها إذاً يخلف




 إذاً فالتبذير في دَولة أو دُولة، في نفس أو نفيس، في علم أم ماذا من

نعم الله تعالى كل ذلك كفران بنعمة الرب وأخوة للشياطين. فتولية الأمر لـمن لا يستحق تبذير، وتوليته فوق ما يستحق إسراف، كما أنها دوا دون استحقاقه ظلم، وكذلك كل امر له مثلث القصور والتقصير والتبذير . ليس التبذير - بطبيعة الحالل - إلا فيما يؤتيه المبذر، وكما الآية تفتتح بالإيتاء، ولا يخص كما سلف إيتاء المال كما الإيتاء في الآية لا يخصهس، فقد يشمل التبذير نفس الإنسان ونفائسه من علم أو منصب أم ماذا الِاء فتعليمك علوم الدين زائداً على استحقاق المتعلم إسراف وإذا هو يصرفه في الضـلال أو لا ينتفع به ولا ينفع فتبذير •
فمن يحضر خط النار في جهاد الكففار ليس له تبذير نفسه أو نفَره أو
 مقابل أقل منها وأدنى، فهذا إسراف وذلك تبذير، أن تستأصل منك الحرئ طاقة هدراً في الحرب دون استثصطال من عدوّكُ . فجهادك دون استعداد وجاه العددو، أم في تهاون فيك وذ وذيك أم أم أمام العدو، أم تعرضك لجرح أم قتل دون إلزام أم ماذا من حرب غير مكا مكافحة، إنه لا يخلو عن إسراف أو تبذير .
ولماذا التبذير فقط بين المعاصي أخوة للشياطين، لأنه يجمع كل إتلاف وتهلير يبوء بالضرر إلى الجماعة المسلمة في كل صغير وكبير





$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: YII }  \tag{1}\\
& \text { MQ، YA MA }  \tag{Y}\\
& \text { سورة النحل، الآية: VY } \tag{r}
\end{align*}
$$


النشيطان يكفرون بنعمته!

الإعراض (اعن" هو أن تولي مبدياً عَرضك خلاف الإقبال، فقد يكون

 الإنفاق إذ لم تججد ما تؤدي به متطلبات ذوي القربى والمسـاكين وابن

 يرجوك كما ترجو الله.

فمن القول معسور كأن تنهر فلست إذاً وجاه المحتاج بممعذور، ومن


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الضضحى، الآية: 11. }  \tag{1}\\
& \text { سورة النساه، الآية: سا } \tag{Y}
\end{align*}
$$

 ناس من مزينة يستحملون رسول اله

 في نور الثقلين

 ولولا خشيتي خصلة لامطينك ما سألت، يا فاطمة إني لا أريد أن ينفك هن الثك أجرك إلى

 فأهطانا الش تواب الآخرة قال أبو مريرة فلما خرج رسول الش اله

معذور، ولكن الأفضل أن تقول لهم القول الميسور : كعِدَةٍ جميلة: سآتيكم
 عندك مع قول ميسور، دون منٌ أو أذّى أو قول معسور .
 إنهما لا يليقان بكرم الأخلاق وإنما قول ميسور فإنه عوض وأمل وتجمل وإن لم يتيسر له الوفاء به.
 بأنه

 خير وأبقى

 هذه كناية عن التقتير ومن نم التبذير حيث همـا مذلـد التفريط في الإنفاق وآخر عن الإفراط فيه، أن يتخذ بين ذلك قورامـا :
 المال ما يقوم بالحياة دون إسراف ولا تبذير ولا تكنيز حين بحتاج صاحبه، =
 إليها جارية للخدمة وسماما نضية.

 فارارد أن ينعله ثال : نعم، وإذا أراد ألا يفعل سكت ولم يقل تط لثيء: لا . سورة الفرتان، الآية:

 (r)

نصوص أربعة تحمل بطيّاتها حملة على البلاء والمبلذرين المسرفين،

 يعطي، ولا باسطة كل البسط يعطي ولا يبقي، وإنما قوام بين ذلك وعوان وتوازن هو القاعدة الكبرى في منهج الاقتصـاد الإسالامي، فالبشخل غل
 محسوراً: عارياّ(0)، حيث الإفراط والتفريط يحسرانك تعرياً عن راحة
 لأبي عبد اله : لا



 نقالوا نأتي النبي
 ابن صدقة من أبي مبداله






 وذكر مثله وني آخره نخلع قميصه فدفعه إليه نجلس في الييت حاسراً فأنزل اله مذه الآية=

الحياة، وتحسرأ عليها، وأنه كذلك تهلكة وتضيق في الحياة لا يدعك أن تتحرك فيها .
فآية الغل البسط ترسم البخل يداً مغلولة إلى العنق لا تعطي شيوياً والإسراف والتبذير يداً مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئانَ وترسمهـهما معاً قعوداً كقعدة الملوم المحسور، كما آية التهلكة تجعلهما فيها جميعاً .
فليست التهلكة واللوم والحسرة في بسط اليد فقط، فإنها في غلها أكثر وأبسط، وخير الأمور هو الوسط.

فالبخل عن الإنفاق لوم وحسر وتهلكة في الدنيا والآخرة، والإنفاق في
 وتهلكة في الآخرة، وإنما قعدة الحياة الدنيا هكذا وتد تتخطى إلى الآخرة إذا أخرت بها، كمن ينفق بُلغته في غير الواجب، فلا ينفق على واجبي النفقة إذ لم يبق عنده ما ينفق فيقعد ملوماً محسوراً . والحسير هو الدابة التي تعجز عن المسير فتقف ضعـفاً وعجزآ، كذلك البخخيل يحسره بخله فيقف، يوقِفه المحاويج عن كل حراك كما كـا نراه منهم وجاه الأغنياء البخلاء، وهذه تهلكتهم من الشيوعية التي هي وليدة البخل والإجحاف بحق المحاويج

كذلك ويحسر المسرف في إنفاقه لحد لا يبقى لحاجته الضرورية شيء فيصبح فقير|(1) قتير|(r)
$=$

 الصالاة فنزلت الآية وأتاه بحلة فردوسية



وأما أن تنفق في واجبات معينة أم في مستحبات لـحد تبقى لنفسك وذويك بُلغة، فإنفاقك إذاً وسط وعفو، أن تنفق الزائد عن الضـرورة وقد يجب في الحالات الاستينائية.

لا تفتكر أنك إذا لم تنفق كل ما عندك فماذا يصنع من قتر عليه رزقه
 ينفق على من قدر عليه ولكنه بقدر، دون أن تجعل نفسك في تهلكة لكي تنفق على غيرك.
 ويقدر بخبرة وبصيرة، ويأمر بالإنفاق الوسط خبرة وبصيرة، وينهى عن الإسراف والتبذير والتقتير عن خبرة وبصيرة، فليس على العباد إلا الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه، لا أن يسبقوه ببسط لم يفعله هو ولم يأمر يأمر، ولا أن
 وقللها وقسمها على الضيق والسعة فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرهاله(1)

هنالك واجبات مالية كضرائب مستقيمة، وأخرى غير مستقيمة كالإنفاق
 بحاجة إليها، نم لا واجب عليك أن تلان ألان
 الضرورية فلا يجب إلا في حالات فرورية.
 الزائد عن الحاجة الضرورية وهو وسط الإنفاق، فإنفاق الزائد كله وسط أعلى، وإنفاق الزائد بعضه وسط أوسط، إذ يشمل الضرائب المستقيمة وغير

المستقيمة، وعدم إنفاق الزائد جعل لليد مغلولة على العنق، وإنفاق الكل حتى الحاجة الضرورية هو بسطها كل البسط، فتقعد في غلها وبسطها ملوماً محسوراً، والإنفاق الوسط أياً كان يجعلك محموداً محبوراً .

لا تجد النبي ولا أحداً من المعصومين يجبرون أو يأمرون الأنرياء من
 تحريضاً على نافلة الإنفاق.

إنما المجبر على الإنفاق هو المقصر في أداء واجباته المالية، أو في تحصيل أمواله سرقة أو غصباً أو بخساً أو احتكاراً أو إجحافاً على العمال الا أم ماذا من أموال هي للشُعب أو لأشخاص خصيوص، وألما وأما الأموال التي حصلها من حلها وأدى واجباتها، غير الواقفة والمكنـوزة، فلا تلا تحل مصـادرتها، ولا يججب إنفاق ما زاد عن خـرورة الحياة اللهـم إلا لضرورة إسلامية هي أحرى شخصية أو جماعية.

وإنفاق الككنز في سبيل اله أعم من إنفاق الأصل أو الفرع الحاملـ بالعمل فيه حسب مختلف الحاجيات، وإذا لم يوجد مورد لأي إنفاق فلا محظور في كنز الـمال ولكنه موجود على أية حال حيث الـحاجيات والمحاويج متوفرة على طول الخط.
 فغل اليد عن كل سعي وحراك في تحصيل الرزق وكذلك بسطها أن يصبح بكل طاقاته سعياً في طلب الرزق ممنوع، كما وأن غلها عن مصرف الما ولما ولمال
 القوام بين ذلك، وكان بين ذلك قواماً .

هذه الأوامر والنوامي قد تختص أو تشمل رسول الهُ ساحته القدسية وكما يروى عن باقر العلوم

ونهي خفيف ولم يعد عليه ولم يتواعد على اجتراح شيء مـما نهى عنه.
 إلا التبذير، فإنه أخوة للشياطين فلا يشمله إلا بسطاً كل البسط، وليس منها ولها ا'م التقتير ولم يكن منه طول حياته المشرفة.


الإملاق هو الإنفاق أو كثرته لحد الافتقار وهالإلفاس"|(r) تستعمل لازماً

 الأولاد كما لا يقتضي إملاق الإنسان دون ولا لاند أن يقتل نفسه حيث الكاه الانل للأرزاق إنما هو الها.
وترى لماذا هنا خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم .... وفي الأنعام وروَلَا

إملاق الأنعام هو واقعه دون ما هنا فإنه خشيته، فواقع الامِ الإمـلاق هو للآباء فلكي لا يزداد إملاق على إملاق كانوا يقتلون أولا ألادهـم تتخفيفاً لوطأة
 برزق والديه، تم إياهم، كما يأتي برزقه، إذاً يزول إملاقكم بأولادكم يكونوا أمثالكم في إملاقكم.
 القضاء تفسيراً إجمالياً شمولياً


 (r) سورة الانعام، الآية: 101.

والإملاق هنا هو خشيته أن يملقكم( (أولادكم بكثرة الإنفاق فتفلسوا،


يزيدكم مالآ على مال ولكي لا يكن الولد وبالاً .
 خطأ، نم خطأ على خطأ هو الإملاق أو خشيته إساءة الظن بالهّ، فإن اله هو الرزاق لا أنتم.
فكمـا أنكـم من مجاري وأسباب ولادة الأولاد فلستم لهـم بـخالقين،
كذلك أنتم من أسباب ومجاري رزقهم فلستم لهم برازقين.


 اجتمع السببان في الأنىى فلا يجتمعان في الذكر .

هنا الزنا لا يقرب لأنه كان فاحشة وساء سبيلاّ، وفي الفرقان يردف


 مُها
 كالشرك بالله والقتل والسرقة. كما إنه فاحشة وساء سبيلا .

فكما الإثشراك في ناموس الألوهية ظلم عظيم، كذلك الإشرالك في ناموس الإنسانية ظلم عظيم حيث تمجُّه الفطرة وغريزة كل حيوان إلا

الخنزير!.
وكما أن سرقة المال ظلم فسرقة الناموس كذلك بل هي أظلم وأنكى!.
وكما القتل ظلم كذلك الزنا قتل من جهات شتى، ولنلك تراه ردفاً عطفآ متصلاً في الممتحنة، وهنا تتوسط آية التنديد به آيتي النهي عن قتل الأولاد خشية إمـلاق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالـحق، وليس هذا التوسط وذلك الردف إلا لصلة قريبة بينه وبين القتل، بل وفي الزنا قتلات وقتلات من نواحِ شتى .

فإنه قتل في البداية لشُرف النفس الإنسانية وفطرتها في هكذا تبذل لـممارسة الجنس كسفاد الحيوان وأخـل سبيلاّ، وقتل ثانِ حيث يراق ماء اللحياة في غير موضعها، ونالث لبذر النسل حيث يهلر إذا لم ينسل، ورابع قتل الجنين قبل تخلّقه أو بعده، قبل الولادة أو بعدها، ولكي لا ويلـي الزنا عيبه وعبئه، وخامس حين يترك الجنين لكياة شريرة شرسة، مهينة بئيسة تعيسة، ضايعة في المجتمع متحللة، وسادس قتلاً للجماعة التي يفشو فيها فتضيع الأنساب والمواريث والمودّات وصـلات القرابات، وسابع أن سهولة قضاء الشهوة وتنوعها بالدعارة قطع لتداوم الأنسال والأسرة التي هي محضن لصالح الحياة الإنسانية، مما تجعل الحياة الزوجية نافلة لا ضرورة إليها، على عبئها وحملها ونفقتها وسائر أثقالها . . . أبواب جهنمية سبع يفتحها


قد صدق الرسول

الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل لده|(1) لأنه قتل في جهات قتلات
وقتلات.
آيتنا هذه تنهى عن قرب الزنا، لا فحسب الزنا نفسها، ترى وما هو
اقتراب الزنا قبل اقترافها . أم هما واحد
إن قرب الزنا كقرب مال اليتيم والصـلاة وأنتم سكارى المنهي عنها، هو


 تَخْسَنْه( ${ }^{\text {(r) }}$


 حيث تحسب قربها محرمة، كما البعيدة مكروهة كالجلوس في ممجلس متأثر بحرارة غير ذات محرم، نم لا نجد نهياً عن أي محرم إلا اقترافه دون اق اقترابه،


 فالتحرز عن المقارفة أضمن لمنع المقاربة. ولماذا هذه الحمية الشديدة؟! الا


اللحرمة إلى أبعد أغوار الزمن الغابر منذ بزوغ الرسالات الإلهية. (1) اللدر المنتور ع: •11 - أخرج أحمد وابن أبي الدنيا عن الهيثم بن مالك الطائي عن
(Y) (Y (Y) الأنعام، الآيتان: 101، |or.

سورة النساء، الآية: بع
(\$


 الكبائر||(r) وأفحشها .

$$
\begin{equation*}
\text { سورة النجم، اللآية: عبراذ، الآية: } 1 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

نور الثقلين
 قال وساء سبيلّا ومو آشد الناس مذابِابًا والزنا من آكبر الكبائر .

 فقال أخذتها من رسول الش
 من النساء إلا ما قد سلف . . . وليست في الزنا! وفيه أخرج ابن أبي حاتم عن تقادة في ترله الوا



 الإيمان من تلبه فإن تاب تاب


 في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جدُه عن علي
 الآخرة فأما التي في الدنيا فيلمب بالبهاء ويعجل الفناء ويقطع الرزق والما التي في الآلانرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في الي النار
 وشرب الختر والزنا.

فالفاحشة هي عصيان متجاوز حده، وظلم متجاوز فاعله إلى مفعول به
 الفاحشة، وقد ذكرت في سبعة عشُ موضـعاً من القرآن، في مئلث من
 تشملها كالتي في نساء النبي وقوم لوط. وعل (اكانه) الماضية إشارة إلى أن فاحشة الزنا لا تخص مذه الشرعة، بل هي فاحشة في عمق التاريخ وحتى بين غير المليين كما تشهـد بذلك

شرعتهم (1)
 الإنسانية جماعة وفرادى، من سبيل الفطرة الإنسانية الممجبولة في جومر


 حيث يغارون على الزانية بعضهم على بعض فكيف بأهليهم الخصوص؟

 الزواج، حيث النكاح سبيل لتشكيل العائلة والناشئة، فإتيان الرجال قطع (1) في شرهة الثوراة كان عذاب الزاني القتل وعذاب الزانية الرجم وفي القوانين القديمة يبن الهنود، الزاني يحرق والزانية تلقى بين الكالاب لتُنترسها وفي


 لحد يرى انه لا يطرح اسمها في التانون الانون


لهذه السبيل، وكذلك الزنا أو هو من أخل سبيلا"، فانقطاع النسل أقل خطراً من نسل الزنا، حيث الاختلاط في الأنسال قطع لسبيل المودات بين الأبوين والأولاد لمكان التشكيك، وقطع لسبيل التوارث، وقطع لسبيل النكاح وتبني العائلة حيث الرخاصة في قضاء الشهوة بالزنا والتنوع فيها تقطع سبيل تشكيل العائلة على عبء النفقة وتربية الأولاد ومقاسات المشقات في حراسة الأهل
 قيل لبعض هؤلاء لِمَ لا تتزوج؟ فقال: وماذا أهـنع بالزواج وجماعات من

النساء نسائي(r)
الدر المتنور \& : • ا - أخرج الطبراني والحاكم وابي عدي واليهتي عن ابن عمر انْ رسول . الشال










 وفي أمريكا سنوياً حوالي مليون عملية إسقاط جنين من الروابط فير المشروعة(1).

زن روز العدد
مجلة الاطلاحات العدد

جريدة الاطلامات $100 / 11 / 00$. جريدة كيهان العدد مجلة سيد وسياه العدد •rv.

ففي التناسل بالزنا سبيل التقاطع والتشاجر، وفي تركه بسقط الجنين سبيل للقتل وتطع النسل، وفي منع الولادة سبيل للضغط على الفاعلين، وفي هذه الشركة النحسة في النواميس قطع لسبيل الموودة وفتح لسبيل العناد ولسبيل تفشي الأمراض الخلقية والجسمية وكل فساد.

لهذه وتلك كما تمنع الآيات عن اقترافه كذلك المنع عن اقترابه وُوَلَا




حيث تقرن الزاني بالمشرك والزانية بالمشركة، نم تحرم التناكـح بين المؤمن والزانية كما المشركة، وبين المؤمنة والزاني كما المشرك مما يما يجعل فاحشة الزنا كفاحشة الإشراك بالهـ.

ومن نم آية الـمائدة تححلل المحصصنات من الذين أوتوا الكتاب على المسلمين كما تحلل المحصينات من المؤمنات، دون الزانيات وإن كن من
 آخر ما نزلت، ناسخة غير منسوخة.

ثم آية النساء في تحريم المحارم نسبيات آم سببيات ورضاعيات تحلل

 إطلاق فيه مستقرأ ظاهراً، إنه محدد بالإحصان: إحصان المنكوحة والناكح،
سورة سورة النائدة، الآية، الآية: ب. م.

وتقييده بإحصان الناكح مخالف لتصريحة آية النور والمائدة، فنكاح الزانيات قبل التوبة محرم على المؤمنين كإنكاح الزانين بالمؤمنات، اللـهـم إلا إذا
 عملياً عن الزنا، أو يكره إذا كانت متهمة دون إنبات، وأما الشا دون توبة أو انتهاء عن الزنا فإنكاحه بمؤمنة ونـة ونكاحها ردفاً بالزنا، فإنه تشجيع للزنا، ومسايرة ومماشاة فيها، ولا ولا أقل يكون هذا
 اللحياة الشريفة الإسلامية، في جو اللدعارة أو الشرك، ولكي الني ينتهي عن الزنا إن كان مسلماً له بقية أو بغية من الإيمان.



النفس منا هي الإنسانية دون سانر الحيوان حيث النفس لا تأتي في


فمن النفوس الإنسانية ما حرَّمها اله تعالى لحدٍ لا يحق قتلها بأي سبب كالصالحين الذين لا يأتون بسبب لقتلهم بالحق، فلا يقتلون إلا مظلومين :

 ومنها ما حرمها مبدئياً فلا تستحق قتلاً إلا بالحق، وهذا الحا



$$
\begin{align*}
& \text { سورة المائدة، الآية: } 117 .  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: Yا } \tag{r}
\end{align*}
$$

ومنها غير المدرمة مبدئياً كمن يعيش صدآ عن سبيل الله، تكذيباً بآيات الهه، حرباً لدين اله، فهذه لا حرمة لها عند الله، وهي المعنيَّة بالنفس التي

لم يحرمها الله
ولا نرى النهي عن قتل النفس في سائر القرآن إلا موصوفة بـ وأَلْقَ حَرَّمَ

 بِآلَحَقِّ حيث الممخاطبون هـم المسلمون المحرمة أنفسهم عند اله .

فإذا تبين حقًّ على النفس التي حرم الله - يحكم بقتلها - فقتلاّ، وإذا لم يتبين فلا تقتلوهـا حيث الحق غير ثنابت، وإذا تبين في ميزان الله أنه لـم


 تجويز، فالأصل في النفوس والأموال والأعراض حرمتها وعدلم الا حلم الا التجاوز عليها إلا بدليل قاطع قاصع لا مردَّ له ولا حوَل عنه

إنه حسب التكوين ودليل العقل حقًّ لكل نفس أن تحيى مبدئياً حيث أحياها الله، فلا يحق القضاء عليها إلا بقضاء الله، وفيما نشك فما علينا وما لنا أن نميت ما أحياه الشا .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الانعام، الآية: } 101 \\
& \text { (Y) سورة الفرقان، الآية: } 71 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: }
\end{aligned}
$$

صحيح أن الأصـل في كل شيء حِلُّه حتى يتبين غير حلّه، ولكنما الأصل في خصوص التجاوزات عدم الحل كما العقل والشُرع يتجاوبان. والنفس المشكوك حلها وحرمتها وإن كان محرماً قتلها ظاهرياً، ولكنها

 تبقى على أهالة الحرمة، وإن كانت آيات النهي لا تشمل الأخير، ولكا ولكن


تنهى وإن كان ظامرياً.
فالضابطة القرآنية في قتل النفس أنه لا يجوز إلا بحق ثابت كابت كردّة عن فطرة أو قتل عمد أم لواط أم زنا محصن أم ماذا من مدجوزات أو موجبات

القتل المحلّدة شرعاً .

 النفوس المقدسة الطاهرة المـعصومة، المقتلة الـمحطمة الـمظلومة، علي

 الله، لا تفريط عليه: ألا يحق له قصاص أم دية، ولا إفراط له: أن يسرف





 الحسين في أمل بيته

ليس لولي الدم إسران في القتل ولماذا يسرف؟ أحميَّة على المقتول؟ فليست لتدفعه إلى إسراف في القتل في ميزان العدل، أم للأخذ بئأره
 وهو منصور من الله بذلك السلطان، كما المقتول منصور منذ قتل حتى يقتص من قاتله في الدنيا أم في الآخرة(1) مـ
فليس مذا السلطان لولي الدم مستغلاّ يستغل في الانتقام الإسراف،




 وأذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة|(8)
 في الحسين پِ



 الحسِ

 نصرة أمظم من انذ يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من تتله في دين ولا دنياً
 تال اله: لا تمثلوا لعبادي وفيه عنه اللدر المنتور - أخرج ابن أبي شيية ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن شداد

ابن أوس قال تال رسول اله اله

إن الفطرة الإنسانية ومعها العقل ومعهما الشرع، ومع الكل الجماهمير الإنسانية - بما جعل اله - تجعل لوليه سلطانآ عادلاً في الثأر، وأجهزة القضاء العدل الإسلامي مكلفة بتحقيق سلطانه، فليكن عدلاً في سلطانه دون أن تأخذه حمية الجاهلية.

وترى أن هـذا السلطان سواءً فيه أكان القاتل والمـقتول سيان، أم

 في الثأر إلا إذا كان المقتول رجلاً والقاتل أيآ كان؟.

الـجواب: إن السلطان لولي المقتول كائن فيما هـما متساويـان أم مختلفان، ولأن الرجل لا يقتل بالمرأة، فليدفع الولي نصف اللدية حتى يقتل الرجل بالمرأة وهذا هو السلطان العدل في الثأر، حفاظاً على حق المقتول ووليه، وحفاظاً على قيمة الرجل الضّعف قياساً على المرآة.

وقتل النفس ليس بذلك السهل إلا بالحق، قتل النفس غير المـحرمة
 حق الحياة عن هذه النفس، وأما القتل في غير حق، أو ما ما لم يثبت حقد فغير مسموح في شرعة اله.

 فإجحاف! قد يقال : إن لولي المقتول قتل الكل برد ما فضل عن دي ديته إلى أولياء المقتولين، أو قتل البعض فيرد الباقون حسب جنايتهم إلى أولياء المقتص منهم، فإن كان واحداً يؤخذ من الباقين حسب نصيبهم من الجناية ويرد على أولياء المقتص منه، وإن كان أكثر فليردَّ ولي المقتول دية الزائد

عن الواحد إلى أوليائهم، كما يرد سائر الشركاء نصيبهم، قصاصيآ عدلاً على كل حال، ولكنه كما في صحيحة إسراف في القتل وتخلف عن والَّلْفَسَ


: ألكهَ
 النفس التي حرم اله إلا بالحق - كما هنا، وقرب مال الي اليتيم لا يعا يعني - فقط


 ولا حرج أن يستمره له، فالمفروض على ولي اليتيم أحسن المحاولات اليات في


 حتى إذا استتمره له كأحسن ما أمكن، فني حالة يتمه يقرب مان ما له بالتي مي مي أحسن دون أن تكون له حيلة، وإذا بلغ أشده يدفع إليه ولا يقرب ألي إلا بإذنه .
نم الأشد جمع الشد وأقله نلانة، يجري عليه قلم النكليف في شد العمر ببلوغ السن، أو شد الجسم ببلوغ النكاح الاحتلام (r) ومن نم شد
 الحروري كتب إلى ابن مباس يسالد صن اليتهم متى ينقطع يتمه فكتب إليه ابن عباس أما اليتهم فانقطاع يتمه إذا بلغ أشده وهو الاحتلام.

العقل الرشد في تصرفات مالية صالحة، والشد الأخير هو الحد الأخير في

 بلوغ الرشد والحكمة في تصرفات صالدة .

فبالغ العمر أو النكاح مشدود بقلم التكليف، فأحدهما كاف في جري
 فلا يجوز دفع ماله قبل تمام الأشد وإن بلغ شداً أو شدين، وإنما (أشدهها :

عمرآ وجسماً وعقلاً .
وترى أن الشددين الأولين هما لزام الحكم وإن بلغ شده الأخير قبلهما،
 الأكثر دون تدخل لهما في كمال البلوع، والرشد العقلي هو الأصيل وفألَن
 الأغلب، والأحوط الجمع بين الحفاظ على ماله، وأن يتصرف وليه حسب
=



الشيء وجاز أمره إلا أن يكون شقياً أو ضعيفاً.




 أقول: ليس الأشد فقط الاحتلام أو بلوغ العمر، ، وإنما بلوغ الرشد حيث يجور الما أمره في مالد


$$
\begin{equation*}
\text { سورة النساء، الآية: } 7 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$



مشورته، وإن كان الأقوى جواز دفعه إليه، ووجوبه عند المطالبة كما للبالغ
أشده.
إذاً فتصرفات اليتيم في ماله قبل أن يبلغ أشده محرمة، وعلى وليه الرقابة التامة عليه ابتلاءً له حتى يبلغ النكاح ويبلغ رشده وفيه تكملة أثدلـ

 فالمجنون محجور حتى يعقل، والسفيه محجور حتى يعقل، والصـغير
 الصغير غير اليتيم ليتمه، ولأن الولي لغير اليتيم يراقبه بطبيعة الحال.

 عباده، وعهودهم له عليهم، وعهود بعضهم لبعض على أنفسهم، وتعاهدتهم فيما يينهم، فالوفاء في كل ذلك فرضٌ حسب المستطاع لا حِوَل عنه عنه.

 بلغ الإسلام في واقعه التاريخي وعرج قمة رفيعة في الوفاء بالعهود حتى مـي مع الكفار، لم تبلغه البشرية إلا في ظظلاله.


(1) سورة القصص، الآية: 1 (1).
(r)
(r) حيث إن بلوغ التكليف دائر مدار احد الالامين: الإحتلام ومو بلوغ النكاح شداً للجسم، وبلوغ السن وبمرشد العمر - وليناس الرشد مو شدٌّ للعقل .
سورة يس، الآيتان: •7، آ.






 تم عهود إلى الععباد حتى الككفار يجبب الوفاء بها إلا إذا هـم نقضوا







وإذا كان الوفاء بعهد المششركين فرضـاً على المؤمنين، فبأحرى فرض

 تُم العهد منا لزام علينا إذا لم يكن في محرم أو حل لا يستطاع، كما

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة البقرة، الآية: •ع } \\
& \text { IVV : سورة البقرة، الآية (7) } \\
& \text {. } V \text { : سورة التوبة، الآية الآية (V) } \\
& \text { (^) سورة التوبة، الآية: (^) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الالاحزاب، الآية: } 10 \\
& \text { (Y) سورة النحل، الآية: } 91 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة غافر، الآية: •7. }
\end{aligned}
$$

اللنر واليمين، والعهد الصالح الواجب الوفاء يعم كافة العهود، الملتزمة

 وفاقاّ، أو كان خطأ يرجع بالضرر إلى المعاهد جماع الواعة وفرادى، ولا سيما
 في الوفاء بالعهد للبر والفاجر)(1)
 هنا أمر بإيفاء المكيل إذا كيل ووزن الـموزون إذا وزن بالقسطـاس المستقيم. تم لا ذكر عما يعامل فيه عدّاً حيث لا يكال ورّ ولا ولا يوزن، لأنهـما




وقد يشمله الوزن حيث يعم وزن الثقل والعدد فتشـمله آيات الوزن. بالقسطاس المستقيم والميزان بالقسط.
وإن إيفاء الكيل وإقامة الوزن هما من مصـاديق الوفاء بالعههد، حيث المعاملة تعامد وأمانة في التعامل فلتكن موفية مستقيمة يستقيم بها التعامل

 المأخذ: الفطرة والعقل والشرع. وتأويل النتيجة في الحياة الدنيا والآخرة.
 اله الشا للبر والفاجر .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأعران، الآية: 10. } 10 .  \tag{r}\\
& \text { سورة الشعراء، الآية: الآلان } \tag{r}
\end{align*}
$$

فالبخس في التعامل قذارة نفسية وخيانة على الأنفس تتزعزع به الثقة ويتبعها الفساد والكساد وتقل به البركة.
فساد وكساد في نفس الباخس النَّحِس، وفي أنفس الجماعة هما شر وأنحس تأويلاً .
وليس الأحسن منا مقابل الحسن فإن البخس ليس حسناً اللهم إلا ادعاء


 يدركها بعيدو النظر وذور البصر في التجار الني أو حافز ديني، فمجرد إدراكها في الواقع التجاري بالتجربة العـرا العملية كان،
 نبعة تنبع من القلب فترش وتنزف على القالب اضـافـة إلى نظا والتطلع في نشاطه العملي إلى آفاق أعلى وأجواء أسمى.



 ظن أو شك أو احتمال، وتحمِّل مسؤولية اقتفاء غير العلم وأَلَّتْعَ وَآلْعَرَ .
وفي سائر القرآن آيات عدة تنهى عن اتباع الظن(1) وتأمر باتباع العلم أو
آثارة من علم ${ }^{\text {(r) }}$

 عمليا، فنقل غير المعلوم دون نقد قفو، واعتقاده قفو والعمل وفقه قفو وأنت

 الإنسان إلى صلب الواقع ما وجد إليه سبييلا" .
 النفس، ظناً متاخماً إلى العلم، نم علماً : من علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين، سواءٍ أكان علماً لك ميسوراً بما تبرهن من براهين، أو علماً لمن تعلمه عالماً بقة فتتبعه فيما لا تجد لنفسك سبيلاً، فهذا علما علم بعلم،
 وترى أن الآيات هي مظنونة الدلالة ومنها هذه، فكيف يستدل بها على المنع من اتباع غير العلم؟...

هذه طنطنة أصولية هراء: : إإن القرآن قطعي السند ظني الدلالة والحديث ظني السند قطعي الدلالةه) فمن الحديث ظني الدلالة وهو ولا ولا الكثرة اللساحقة،
 وفصاحته الدلالية يقضي على الدلالة الظنية ويجتئها من جذورها، ولا سيما في

حيت الاتباع أمم من المخير والمسير، المكروه والمختار، ولكنهـا التَّفُو مو المختار نقط
ولنذلك انتير على الإتباع.





 خارجة عن نطاق الآية ظإنها تختص بما يوجد فيه طريق إلى العلم.

آيات الأحكام والمعارف الأصلية فإنها صريحة مهما كانت بحاجة إلى تأما وتدبرات، وليس في آية القفو ما يريب في دلالتها فلا نطمئن بمدلولها! .

 ولكنه ؤِلْدُّهُ والعلم نقط، ولم يعن العلم فيما يعنيه ظناً ولا الظن
 العلم في العقل، ولو أن الظن يستعمل في العلم بقرينة - ولا يستعمل - فلا يعني ذلك استعماله فيه دون قرينة، أو أن العلم يعني الظن دونها ال العـا واتباع أصول كأصل البراءة والاستصساب والظا لألاهر آم ماذا من أصول


 موارد الشك حيث لا سبيل إلى علم، فهل يبقى المكلف دون نفي أو إبثبات؟ والتكليف باق في نفي أو إنبات! أم يقفوا خلاف هله الأصول وهو قفو للمرجوع عقلياً وعادياً، ونقض لليقين المتعود بالـشك كما فـا في موارد
 موضوعات لأحكامها إذ لا نجد سبيلاً علمياً إليها، ومورد النهي عن اتباع غير علم مخصوص بما نجد لعلم إليه سبيلاً ا أم لا نجد ولا تكليف نابتاً

بنفي أو إنبات
(1) سورة البقرة، الآيتان: 0 ع ، (Y) (Y) (Y)
 إن لم تجد هو اشتغال النمة استصحاباً . . .

والضابطة الإسلامية السارية هي اتباع علم ما أمكن، وإلا فلا اتباع ولا متابعة إلا بدليل قاطع من كتاب أو سنة ثابتة أو حس أو عقل أم ماذا، كما الأصول العملية ثابثة بالكتاب والسنة وكاب ودليل العقل وهي خارجة عن محور

فالقياسات والإجماعات والشهوات والروايات التي لا توافق الكتاب والسنة أو تخالفهما، إنها لا تقفى إذ لا تفيد علماً ولا اطمئنانآ، أم نطمئن بخطثها كالتي تضاد الكتاب أو السنة الثابتة، حيث الإدلة القاطعة تطاردها.

إذاً فلا نقفو ما ليس لنا به علمّ. ولم تخصص الآية كثير تخصيص حتى تسقط عن الدلالة العلمية، ولا قليله حيث الأصول غير العلمية التي نقفوها إنما نقفوها بعلم من كتاب أو سنة أو أثارة من علم ولا سبيل في مواردها إلا أحكامها .

هنالك علمي وهنا علم، والعلمي ما يستند إلى العلم كحجية الأصول العملية والشهادات أم ماذا من حجي شرعية، دون خروج عن ضابطة الآية. وكما العلم علمان: اجتهادي وتقليدي.

فالتثبت عن كل خبر وكل ظاهرة وحركة قبل نقلها والاعتقاد بها والحكم عليها، والعمل وفقها، إنه دعوة قرآنية صارمة سارية سارية، ومتى استقام
 والـخرافات في المـعتقدات، ولا مجال للظنون والشبهات في الأحكام
 حيث يتبنى الإنسان حياته في كل الجهات حياةٍ علمية دون تحكم للظنيات، اللهـم إلا المسنودة إلى علمّ، أو المستفادة الماد من علمّ، فيما لا سبيل إلى العلم، والضرورة قائمة بنفي أو إتبات، كما في موارد الأصول العملية والشهادات، تداوماً في سير عجلة الحياة.

هنالك طريقة آفاقية لعلم أو ظن أم ماذا ، هي السمع والبصر، وأخرى وأِّ



 كانَ عَنْهُ مَسْرُولَا

إن السمع والبصر في تلقيهما ما يتلقيان، ثم ما يلقى منهما بلما بلسان أو أو قلم أو اعتقاد أو عمل أم ماذا، إنهما مسؤولانان! فـ آأيما رجل أثـاع على رجل مسلم بكلمة وهو منها بريء كان حقاً على الها آن يذيبه يوم القيامة في

 خبال أو يخرج مما قال||(r)

تم الفؤاد وهو القلب المتفئد المشتعل المشتغل بما اعتقده أو عقده، اشتعال النور بالحق أو النار بالباطل، ومعه معداته بما يتفأد، إنه مسؤول،

حيث يفعل أو يقول ما اعتقده دون علم! .
إنها أمانة كبرى للجوارح كلها وأممها السمع والبصر، وللجوانح كلها وأهمها الفؤاد ما يأخذه الإنسان وما يؤتي، اللهم إلا قفوا العلم.

أمانة ترتعش أركان كيان الإنسان لجسامتها وضخامتها في دقتها : وإِنَّ
... . . .


 جعفر "ج
 الزمن منذ جرى عليه قلم التكليف
فـ (أليس لك أن تتكلم بما شئت||(1) حيث الإنسان مسؤول عن كل ما يفعل أو يعتقد أو يقول ف آالسمع وما وعى والبصر وما رأى والفؤاد وما عقد عليه|( (r) كل أولثك مسؤول
ترى ولماذا هأُوْلَآَكَهِ والثلائة من أعضاء الإنسان؟ . . . لأن الفؤاد هو
المتن في عقلية الإنسان، والسمع والبصر هما الإدراكان على عقلِ، فهي إذأ中أُوْلَّكَكَ

تم الـمسؤول هـل هو الإنسان يسأل سؤال تأنيب عمـا يفعله بـهـنه الأعضاء؟ فيرجع ضمير الغائب پاكانه إلى الإنسان! : اكان الإنسان عن (أولئ) مسؤولاً" لماذا استعملها في غير علم؟ . . .

أم هو كل من السمع والبصر والفؤاد، إن كلّاّ منها مسؤولٌ عنه فيما
 الضميران راجعان إلى الإنسان فالإنسان هو المسؤول عنه في هذه الأخطاء. (\$كَانَا هذه تتحملهما أدبياً ومعنوياً، فقد يسأل الإنسان عنها ما فعله






المصدر ح



 وكذلك الفؤاد حيث يخبر بما ارتسم فيه من عقائد، حيث يوقف موقف

 بهذه الثلاث أم ماذا؟

فالإنسان مسؤول عن هذه الأعضاء ومسؤول عن نفسه بما فعل بها، والأعضاء مسؤول عنها، مسؤولية كبرى تشمل الإنسان كل الإنسان.

إن المشي في الأرض مرحاً اختيال وافتخار فإسراف واستكبار، فهو ممنوع مذموم كما أن تصعير الخد للناس وتصراس الْير كيانك عند الناس مذموم،


 تذللا" وتكبراً فإنهما كلامما تصعير، وكلاهما منا معنيان.

والمرح هو شدة الفرح والتوسُّع فيه، فليمش الإنسان دون مرح وفرح
سورة الصافات، الآية: Y٪.
سورة الإسراء، الآية: بالوا






 لو أنك تعرف نفسك الضئيل الفقير أمام ربك العلي القدير . وأنك دوماً في قبضته وأمامه وبحضرته، فطامن من كبريائك وخفف من وطأة خيلائك، وامش على الأرض هوناّ، لا مرحاًّ في كبريائك . من أنت أيتها الحشرة الصغيرة الفقيرة، الهزيلة الرذيلة حتى تمشي في
 شيء! أم تترفع على خلق الله بثراء أو سلطان ألا أم قوة أم ماذا؟ فيا لها من
 منه عليها أنك تمشي فيها، فالأرض الت التي تتحتك هي فوقك إذ لن تـخرقها،



 وهو يحلِّق بطائرات وصـواريخ وسفن فضـائية على الجبال وما فوقها من كرات!.
ولكنما الإنسان أيآ كان لن يخرق الأرض بمشيئته المرحة، ولن يبلغ الجبال في طوله، وإن كان يخرق ويبلغ بطوله وحوله الها فلا فلا طول إلا بالهّ،
ولا حول ولا قوة إلا باله .

ليس لك أن تمن على الأرض أنك تمشي فيها، بل الهّ يمن عليك أنه يمشيك فيها، ولا أن تمن - فيما منّ الله عليك من طاق الا الأرض وتحلق - على الله بل الها يمن عليك، ولا أن تمن على خلق الله بما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الفرقان، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النحل، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر
ابتلاك الله به من نعم استخلفك فيها، فارجع إلى أوّلك تجدلك نطفة قذرة وإلى آخرك تجدك جيفة نتنة وإلى وسطك حيث أنت حامل العذرة، فيا أيتها النطفة القذرة والجيفة العذرة كيف تمشين على الأرض مرحاً، وعليك آن تمشي عليها هونآ متواضعاً له غير مستكبر على خلق الها
: (
(\$سَنِّثُرُ : تركاً لمفروخـاته واقتراباً أو اقترافاً لمحرماته، حرمة سلبية أم
 أعماق الزمن الرسالي، فاللى الأبد، وكما نرى أنها كلها من المحرما الانـا لا تتحول.
 يرجح تركه، فما من مكروه في سائر القرآن إلا محرماً، ومن تم الحـا حذو النعل بالنعل، إلا بقرينة قاطعة تصرفها إلى غير معناهـا ها





(细) (r)
v : (1) سورة الحجرات، الآية (1)
(Y) سورة التوبة، الآيات: £ (Y
(Y)
 كان أبي يكره. .. وكان أبي لا يكره لحلالال.

وَ

 يحكم ويربط بها علم الإنسان أو خلقه أو عقيدته أو عقليته أو عمليته ألئه عن التفسخ والانحلال والانفصال عن الحق المُرام وحق المَرامرام، فمن العمان العانية



 محبوكة الطرفين، موصولة بالقاعدة الكبرى في أخلاع الإسلام وآلتوحيدها حيث القرآن يقيم عليها الحياة كل الحياة. توحيداً عملياً ينبع من العلمي
 الحياة العملية، وفي الحكم المسبقة في هذه الآيات مجموعة من الحكمبم: والا
 ( تجمعها الحكمة العقلية والعملية!.


 $=$ الرجهان دون ظهور في رجحان اليان غير ملزم (1) (1) سورة البقرة، الآية: (Y) (Y (Y) (r) سورة القمر، الآية: 0. 0 (r)

علمية ونُلقية وتربوية عقيدية وعملية، من فردية وجماعية، من سياسية وا قتصادية أم ماذا فكله حكمة .







لا تعني الحكمة فيما تعنيه الحكمة الإلهية الدخيلة، حيث تنتج تحلّالٍ
 والسنة: وأين حكمة من حكمة؟!.

إن الحكمة البشرية متفسخة غير حكيمة، ترى الحكماء فيها متعارضين، والمتعلمين إياهـا محتارين، لأنهـم لا يصلرون عن مصلر الوحي وقد

يخالفونه وكما نراه في تعريفهم بها ॥: : سواء وافق الشُرع آم خالفها|! :
إن الحكمة البشرية تربط العقول على حلّهـا، فلتربط برباط الحكمة الإلهية ولكي تستير وتستزيد حكمة اللخلق من حكمة الخالق .

نم الحكمة اللإلهية في تقسيم شامل تكوينية وتدوينية، فالتدوينية هي


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: 1Y9. } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآلية: YO (Y) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة آل عمران، الآية: 1). }
\end{aligned}
$$

تَنْنِ أْلْذُزُه(") والتكوينية منها معصورمة كالعقل والعصمة في المعصومين، ومنها دون ذلك من فطرة وعقل حيث الإدراك فيهما ليس مطلقآ دون خطبِ، فالفطرة على بلوغها في أحكامها العامة قد تحنـي أصحابها، نم وهي قاصرة في إدراك الجزئيـيات والتفاصيل، والعقل فيه قصور وفيه تقصير فيما له إدراكه من كليات، حيث يقصر عيا عن درك الك الحقائق ككل إلّا شطرآ لا بد منه تدليلاً على الحكمة التكوينية المعصوومة: النبيين ثم وقد يقصّر في إدراكه حيث (إنارة العقل مكسوف بطوع الهوى") . والآيات حول الحكمة الاللهية تعني الحكمة المعصومة تكويناً آو تدويناّ أم مما معأ، دون سائر الحكمة من فطرة وعقل أم ماذا؟
 (4) كَ


 حَلِئًا غَوُرَا














 عن ساحة الألوهية: أن له ولداً وأنه أنثى، فهنا استفهام استنكار وتهكُم على





من المشركين من اتخذ للرحمن بنين كالجن أو المسيح وعزير، أو بنات
 واللذن اتخلوا له الملائكة بنات مم أضل سبيلاً ممن جمعوا له بنات وبنين أو
 فلان الإناث أنقص من الذكور، وأنهم كانوا يترذلون البنات كانـنهن


 والإصفاء هو الإخلاص والإيثار، فترى الهُ يُؤنر خلقه على نفسه لو
(r) سورة الصافات، الآيتان: 10\%، 10٪.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزخرن، الآيات: 17-19 } 19
\end{aligned}
$$

اتخذ ولداً فيتخذ الإنات حين يخلق لهم ذكوراً وإناثاً، أعجزاً عن أن يتخذ لنفسه ذكراناً فاضطر إلى الإناث، وليس الإيثار حين يمكن إلّا لمّن لا لا يقدر على إعطاء الغير ما لنفسه إلّا بحرمان نفسه، وإلا فحماقة وغا وغبا وناوة .
 بنت، وهي ملائكة الله، عظيماً في شناعته وبشاعته، عظيماً في استتحالته ووقاحته، أن تقولوا عليه : جسم مبعض فمحتاج، حيث يلد، ثم هم هو جاهل غبي حيث يفضل خلقه على نفسه فيما يلد!
 الصرف هو رد الشيء من حالة إلى أخرى أو إبداله بآخر، والتصريف
 جمة بصيغ عِدة وصـور شتى وحتى صيغة التصريف، تصريفأ للوعيد:重

 . ${ }^{\text {¢ }}$ هنالك تصريفات لكل مثل في كتابي التكوين والتدوين تأتينا في الآفاق وفي أنفسنا في العقل والفطرة، والرسل، وسائر الكون، وفي القرآن، ترداداً


إلِّا نُوْكَا
فكما كتب الله في كتاب التكوين آيات متشابهة تصريفاً لها ليذكروا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة طه، الآية: } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآلية: } 19 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة الأنعام، الآية: } 70 .
\end{aligned}
$$

فأينما تولي وجهك ترى أمثالآ من هذه الآيات تتكرر بصيغ، وكما تختلف
 موازياً لكتاب التكوين، يكرر قصصاً تحمل ذكريات وحقائق جمة: وَكِنَّبًا

 متشابهاً في قمة التعبير، متشابهاً في كيفية التدليل، كما هو مو محكم كلّه
 ومن تصريفه برهاناً وبياناً لعقيدة التوحيد، المجاراة في آلن كها له ولداً فكيف إذاً يكون له بنات ملائكة؟ ومنه المجاراة في حكاية الآلهة المدعاة.




سبيل لها إليه منفية.
 النظم واختلالا"، وليس فليس إلّا واحداً ا.
Y
رسله فليس إلّا واحداً! !
r



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الزمر، الآية: } \\
& \text { (r) (Y) سورة مود، الآية: 1) } \\
& \text { (r) سورة يونس، الآلية: 11. }
\end{aligned}
$$

الفرتان في تفسير القرآن/ الجزء السابع عشر
ع - أو سبيلاً إلى ذي العرش ليشاركوه في عرش الربوبية (إذاً لفسدتاها




0 - أو سبيلاً إليه ليتقربوا لديه نم ليجعلهم شفعاءه فيُقرِّبوا عبيدهم

 إن ابتغاء سبيل إلى ذي العرش : الإله الأصل، للآلهة الفروع لو يتخذهم

 يشاء فهم تحت عرشه بيله نواصيهم كما بيله ملكوت كل شي\&
 أخرى: إن خلقهم آلهة يساندونه، أو جعلهم آلهة، وأما من يقولون بألهية عدة الهِ متساوين متشاكسين فلا يقنعهم هذا البرهان، وإنما المذكور في رابع السبل
. . . . .
فأدلة التوحيد القرآني تحلِّق على كافة المشركين أياً كانوا وأيان، دون خصوص السابقين العائشين زمن نزول القرآن، فإنه دعوة خالدة تعرئ تعم العالمين

$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأنبياء، الآية: YY. } \\
& \text { (Y) سورة المؤمنون، الآية: } 9 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة يونس، الآية: ا^) } \\
& \text { سورة الزمر، الآية: با ب. } \tag{£}
\end{align*}
$$


إنه متنزه متعال عما يقولون : إن له شركاء أم بنات أو أبناء أم ماذا مما يمس من ساحة الربوبية الوحيدة، وتعالى علوأ كبيراً كما مو الكبير المتعال .


إن الككون كله محراب فسيح فصيح يفصح عنه ويسبح له وينزهه عن شركاء فيوحده ويسجد له ويسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم! . السماوات منا هي الأجواء السبعة بما فيها ومن فيها، والأرض هي





 نفقهه في كل شيء فالأثياء تعرف ربها فتسبحه بحمده، لا فحسب العقلاء





$$
\begin{aligned}
& \text { سـجوده وركوعـه||(گ) } \\
& \text { (1) سورة الطلاق، الآية: } \\
& \text { \& سورة النور، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$



 والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكراً له منه||(Y)

الضفدع تسبيح (8): لا فحسب الدواب كلها تسبح بل بل والأشجار والجمادات






فقد يردف الإنسـان بكل دابة، والطير والمـلانكة بالرعد، والطير بالجبال، بتقديم الرعد والجبال في التسبيح بالحممد، مما يبرهن أنهـما تسبحان كما الطير وكما الملائكة والإنسان.

المصلر أخرج أبو الثنغ في العظمة وابن مردويد عن أبي سعيد الخلدي تال، قال رسول


 البخاري ومسلم واببو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابيو الثنيخ وابن مردويه عن أبي مريرة
 إليه: من أجل نملة واحدة أحرتت أمة من النمل تسيح


الضفندع وتال: نعيقها تسبيح سورة الانيساء، الآية: va.

سورة ص، الآية: 11. 14 .
سورة ص، الآية: 19.
سورة الرعد، الآية: بان الان
سورة الأنعام، الآية: AM.

وإنه لمشهد كوني رهيب عجيب فريد حين ينبئنا ربنا آن كل شيء يسبح بحمده، من كل ذرة، وكل زاحفة وحشرة، وكل طير ودابة، وكل ما فـا في


جملُه ذرات عالم در نهان با تو مى گويند روزان وشبان
ما سـميعيم وبصير ويامشيم إن ذرات الكون أياً كان تنتفض روحاً حية حيث تنضض بالحياة في تسبيح الله، فالكون كله حركة وحياة، وكله تسبحة لها، محراب واب واسع تسجد فيه



 الشـمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبع الله بحمده إلا ما كان من

الشيطان وأغنياء بني آدم||(r)
ترى ما هذا التسبيح الشامل لكل شيء، هل هو قول عن اعتقاد بعمل :


محترم جان جمادان كي شويد

 بهـر بـينـش كرده إي تـأويــهـا دهـوى ديـن خـيـال وغي بـود آن دلالت مـيجو كفتن ميشود وأى آن كس كو ندارد نو رحال
(1) جون شماً سوى جمادى مى رويد

از جمادي در جهان جان
فـاش تسـبـيـع جــــادات آيـــت
جـون نـدارد جـان تـو تــديـلـها كه غرض تسبيح ظامر كي بود يس هه از تسبيح يادت مى امى دمد

سورة الاحزاب، الآية: VY.

الفرتان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر
التكويني لا عن شعور وإدراك إلا لذوي الشُعور؟ والتسبيح فعل لمن يسبح وهو بحاجة إلى شـعور مّا واختيار! والاستدلال بإتقان الصنع من العقلاء ظرف لتسبيح العقلاء والكون موضـع لهـذا الظرف، لا أنه المسبِّح لولا
 أُنه لا يُققه للإنسان الفقيه دقائق من العلوم الخفية، فهل الا لاستدندلال بال بالكون



والآيات الآفاقية هي كل شيء يستدل بها على اله بما يرينا اله برسل






نحن لا نفقه تسبيحهم: : قولتهم هذه وفعلتهم وعقيدتهم، إلّا آن يفقِّهنا




وهنا يتحقق أن لكل شيء لساناً أيآ كان وإن كنا لا نفقه لغاتها، نم من وراء اللسان جنان وعمل بالأركان، تسبّح بحمد ربها وتسجد لربها وَوَيْلِّهِ يَسْجُ

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة فصلت، الآية: بر هو } \\
& \text { (Y) سورة النمل، الآيتان: 1^، 19، (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأنياء، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$





تسبيحات بالحمد وسجودات مخيرين لحدٌ لا مسيرين، وفي ضياع لهم فيما يتوجب عليهم من تسبيح ضياعُ لأعمارهم في الأولى (\&) كما في تخلف رئل



سورة الرعد، الآية: 10.

سورة الرحمن، الآية: 7 الآ
 الالصديق بغراب وافر الجناحين فقال: سمعت رسول اله اله







سورة الأنعام، الآية: MA.






 لي : أما ملمت أن الثوب يسبح فإذا اتسخ انقطع تسبيهب؟ه.

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السابع عشر
 وترى إن كون الأشياء مسبحة عن علم على أن جماداتها أموات غير أحياء هلّا يمنع من الاستدلال على حياته تعالى بعلمه؟ . . كلّا حيث الا الحياة لزام العلم ولككل شيء حياة حسبه، والله محيي الأشياء الأحياء، حيٌّ بغير حياتهم (اباين عن خلقه وخلقه باين عنها). هذا هو الكون كله يسبح الله بحمده ولكن الإنسان خـان هذه الأمانة



 هـذا العرض تكويني تبيانان لكيان الكـون أجمـع من حيث الطاعـ والعصيان وعصيان الإنسان دون الكون أجمع والأمانة واجبها الأداء إلى أملها ما دامت أمانة لدى غير أهلها، فإذا حملت تحققت الخيانة، سواء نوى ألا يؤديها منذ أخلها ألما أم الم يؤدهـا = Y

 وجوهها وان تضرب وجوهها لأنها تسبع بحمد ربها منه






عمليآ، فمن الأمانة الفطرة والعقل حيث يحملان التكليف أمام الله، ولكنما الإنسان يخون الفطرة والعقل رسولي الباطن، ويخون سائر الرسل حيث

يعصى ربه.
 سائر الككون ما لم يصل إلى الشرك والنفاق: وكما في آية الأمانة: ويتوب

اله على المؤمنين والمؤمنات وكان اله غفوراً رحيماً .
 تركه عملياً وعدم مجاراة الكون في التسبيح بالحمد تقصيراً محظور، وفي سواه معذور .



(気 قراءته
 يُزُْمِنُونَ
 حفاظ على قارئيه إن كانوا يقرؤون كما كان الرسول يقرأ أو قريباً منه، كلُّ

قلره.
هنا بين قارئ القرآن وبين الكفار حجابٌ مئلث: على أعينهم فلا يرونه،


$$
\text { (1) سورة البقرة، الآية: } 4 .
$$

偅


كِنّ القلوب ووقر الآذان لزامان على الذين لا يؤمنون. وهمـا خسار
 خَسَارًا (Y) وليس هنالك على الحقيقة كنان على قلب ولا وقر في سمع،
 كالذين على قلوبهم أكنة دون علمه، وفي آذانهم وقر دون سمـلـ
 ولم يعذروا بالإضراب عن استماعه.



 يهتك كما قصدته حمالة الحطب فما رأته ورأت أبا بكر فرجعت بعدما

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة نصلت، الآيات: ب- - } \\
& \text { (Y) سورة الإسراء، الآلاية: (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$







 سواهـا، فهو ساتر مستور كالحجر المحججور بين بحري العذب والمالـح:

إن القرآن يكشف عن حجب المؤمنين وهو حجابٌ على الكافرين، كما

 وترى ما هو ذكر الرب وحده في القرآن إذ كانوا يولون على آدبارهم =



 سورة الفرقان، الآية: ror








 وابصاركم وتوتكم، يا معشر الجن والإنس والثشياطين والأعراب والسباع والهوان
 سطوات الفراهن جبرائل عن أيمانكم وميكائيل عن شمالكّم ومحمد


 وصلى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كيرآه.

نفوراً؟ إنه كلمة التوحيد؟ وإنه البسملة حيث كان الرسول (1) عنه

فذكر الرب وحده دون سواه يعم كلمة التوحيد حيث تنفي من سواه وسائر ذكره في بسملة وسواها حيث لا يقرن به سواه .

إن ذكر من سوى الرب دونه إلحاده، وذكره مـع سواه إشراكا ، وذكره وحده توحيد، وإن كان لا يعني الذاكر ما تعنيه اللفظة فيما سوى التوحيد.

الير المتنور ع: اAV - أخرج البخاري في تاريخه عن أبي جعفر محمد بن ملي أنه قال: لِمَ


 روضة الكاني بسنده من أبي عبد الش










وفيه عن منصور بن هازم عن أبي عبد اله
 السورة هادوا إلى مواضههم وقال بعضهم لبعض : إنه ليردد اسم ريه ترداداً إنه ليحب ريه فأنزل
إليه الآية.

 الثقوم حتى ينصرنوا - قال قلت: جعلت فدالك وما معنى قوله: ذكر ربه؟ اكال : الجهر بسمم اله

حيث التوحيد ليس قصداً دون إعلان، فليكن الإعلان بدلالته توحيداً كما يعتقده من يعلن بكلام أو كتب أو إشارة أم ماذا .



نجوى شيطانية تهدم صرح الرسالة الإلهية على حد تصميمهـم، فهم يستمعون إلى الرسول يستمعون بكيد عليه فيما بينهم كشورى إبليسية ليتسقِّط فيها عن كيان الوحي،

هذه من الهرطقات الهُراء حيث يهرفون عليه بما يخرفون: إنه ساحرٌ أو مسحور، كاهن أو مجنونُ أو شاعر نتربص به ريب المنون أم ماذا؟ .













 فتمى ندرك هذه والش لا نؤمن به أبدآ ولا نصدقه فقام عنه الأخنس وتركه.

ومن أخطر ما يفترى به عليه أنه مسحور أم به جِنَّة، مسحورٌ مسلوب الاختيار في بعض ما يفعل أو يقول حيث يسيطر الشيطان على عقليته أم إحساسه، فليس ما يفعل أو يقول - على خرافته - منه، وإنما من شيطان أو جن، خرافة مزدوجة بعيدة عن الحق في بعدين! أم إذا لم تكن خرافـ افة فليست


 تدل على قوة الشيء الموصوف بذلك، فهم لكثرة تناجيهم بالإتم والعدوان ومعصية الرسول والفرية عليه أصبحوا كأنهم هم نجوى في مقالتهم الظالمة:



لقد كانت فطرة الفحص والتفتيش تدفعهم إلى استماع الرسول فيما يقول، نم النخوة والكبرياء تزجّهم إلى سجن ما يستمعون به تلاوماً فيما



لقد خربوا له الأمثال البعيدة عن الحق حيث اخلتهم جِنَّهُهم فاتخذوا قولتهم جُنتهم، فقد تأثروا بالقرآن حين تسمّعوا إليه، فلا سبيل لهم آلما أن يقولوا





لو كانت هذه الرسالة السامية مختلقة لاستطاعوا سبيلاً إليها قضاء

$$
\begin{align*}
& \text { هورة الفرقان، الآيتان: A، }  \tag{1}\\
& \text { راجع ج •r من الفرقان } \tag{Y}
\end{align*}
$$

عليها، فإذا لم يستطيعوا إليها سبيلاً ولن، فهي إلهية مهما ضربوا لها الأمثال المضلة، فإنهم تائهون ضالون في هذه البغية الباغية، لا يتعبون إلآلا أنفسهم. لالا إنما تُضرب الأمثال لإقامة حق مبيّن تقريباً لبيانه، أو لإماني
 حق واضـح البرهان فهو خـلال مبين.
 المحمدية ولن، أخلوا يضربون الأمثال يُمنة ويسرة بكل تكلف الُنل وعسرة دون أن يستطيعوا سبيلاً إلى إبطال هذه الرسالة السامية.



 إنه لا برهان لناكري المعاد الحساب إلاّا استبعادات واهية، لا تملك


 هم يستبعدون أن يتحول التراب المرتخي عظاماً ولحوماً، واله يحوّلهم

 اللجديد من التراب والحديد أصعب من الحجارة، وخلق يكبر في صدوريمرم أهلب من الحجارة، والحديد أصعب منهما، فليكونوا أي صلب الحبي وصعب
 المستحيل لا ذاتياً ولا في الحكمة ولا أمام القدرة الإلهية.


 تذهبوا بعيداً نظرة الجوابو، فالذي فطركم أوّل مرة هو الذي يعيدكم مرة

هؤلاء المناكيد الأوغاد يعجبون من عودمم ومم عارفون بدأهم : ذورّإِن







 عظام الإنسان ورفاته، وبين حجارته وحديده وفولاذلاذه وأصلب منه في بعئه

 العظام والرفات هي قريبة إلى الحياة في قدرة خالق الحياة. هؤلاء الأوغاد بعدما يسمعون جواباً تلو جواب عـي
 أصله، فلو لم يعلم الرسول متاه، أو بعّد مداه فلا يُبعثون إذاً خلقاً جديداً،
 الوحي هو قربه: قرباً في متاه كما هو قريب في العقل والعلم وفي العدل.






إن الشيطان من جن وإنسان ينزغ بين الإخوة المتحابّين فضـلاً عن سائر الناس أم الذين بينهم عداء، فلا يهدف في محاولاته بين الناس إلاّلا عداءٍ وزيادة.

والنزغ دخولٌ في أمر لإفساده كما دخل الشيطان بين يوسف وإخوته :


فقد يدخل الشيطان في أمر جماعة متحابيّن فيفسد بينهم من جانب دون
 حاسدوه وفعلوا به ما افتعلوه، وهو لم يفعل بهم إلّا حسناّا، أو يفسد من الجانيين إن كانا على سواء، أو يدخل في أمر شخص فيفسد بينه وبين نفسه،

سورة الكهف، الآية: 19 .
سورة طه، الآية: بالـ ال
راجع ج •r من الفرتان.
سورة يوسف، الآية: .1. .

وهذه فعلة دائبة منه على غير المخلَصين، أم لا يسطع مهما حا حاول كما في المُمخلَصين، وإن كان عليهم أن يستعيذوا باله من الشُيطان الرجيم : ؤوِّمًا
 سَمِيعُ عَيِهُ

ولكي نستأمل نزغات الشيطان ونزعاته، علينا استئصال الوسائل التي
 فإنهما مربض الشيطان ومنزغه، وإنما القول الأحسن، لكيلا يبقى مجال لنزغ الشيطان، وكذلك الفعل الأحسن أم أي مظهر من المظاهر الحسنى الا


 فالكلمة الحسنة تدفع العداوة، والكلمة الخشنة تدنع إلى الـى العداوة، حيث

 (7)

فمن قال لك حسناً فلتجب حسناً أو أحسن، ومن قال لك سوءاً فلتجب

$$
\begin{align*}
& \text { سورة نصلت، الآية: } \tag{1}
\end{align*}
$$


 من نار .
سورة نصلت، الآية: عّ.
سروة البقرة، الآية: Ar. Ar
سورة النساء، الآية: 17.

حسناً أو أحسن، ولكي يترك السوء أو يميل إلى الحسنى وأما إذا قابلت السوء بالحسن فاستمر هو في الإساءة، وتجبرأ عليك وعلى سوالك الح فـا فإما





من القول السوء أن تجابه السوء بمئله من السوء، وهو وإن كان حسناً

 ومن السوء المـجابهة بالأسوأ وليس حسنآ على أية حال فإنه اعتداءٌ

ومنه الإخبار عن حاله الحاضرة أو المستقبلة أنه في سوء أم إلى سوء






 أهل الرحمة أو ترحمهـم، فما عليك إلّا البلاغ.
( (
(£) (£ (£) النساء، الآية:

فلا توكل على من سوى الله إلّا على الله لا سواه، ولا وكيل على عباد الله إلّا الله لا سواه، فهو اللذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم مصاير عباده وكل أمورهم بداية وحتى النهاية، لا




يأتي ذكر الزبور هنا وفي النساء (سا1) والأنبياء (0 (1) (1) ولا يأتي
 وكتاب نوح تلويحاً، وقد يذكر الزبور نصاً مع التلويح اللى سائر الوحي بما
 العظمى بوراثة الأرض نقلاٌ عن الزبور بعد الذكر في الأنبياء، ومن نم نرى هنا في مقام تفضيل بعض النبيين على بعض بأتي بنموذج من تلك النماذئر




 مني، قال علي پ. وتعالى نضل أنياءه المرسلين على ملانكته المقريبن ونضلني على جميع النيّ النيّن والمرسلين





أفلا يدل هذا المئلث البارع من ذكرى الزبور على أممية كبرى له بين
 بعض الأصول؟ أقول: علّه لأنه الحفيظ على ما حُرِّف من الكتب الألصر الأصول، ولحد الآن لا نجد فيه تحريفاً ولا تجديفاً إلا القليل القليل، بين الكين الكير الكير الكثير من التحريف والتجديف اللي حصل الا في سائر الكتب المقدلسة من
 وأعطفه ما يأخذ بأزمة القلوب.
 كل تحريف وتجديف على الكتب الأصول، يشتمل على جملة المعارف التي تشمله الكتب المقدسة، متحللاً عن كل دس" وتحريف أو مسّ وتهريف. لا نجد بين الكتب المقدسة ما يقل فيه التحريف أم ليس فيه كما نجد في في الزبور من كتب العهد العتيق وفي إنجيل القديس برنابا الحواري من كتب العهـد

 تحرفها تأتي شاهدة على ذلك بتكلّف أحياناً ودون تكلف أخرى . داود الملك النبي لا يُذكر في مقام تفضيله إلا كتابه الذي يمثل رسالته
 معطياتها أن كانت ذريعة للدعوة إلى الله وتطبيق شرعة اله وعلى حد تعبير
 "(واله لهي أحب إلي من إمرتكم هذه إلا أن أقيم به حقاً أو أبطل باطلاَها

 على كافة النيين وعلى الخلق أجمعين














 (4)

: (
من اختصاصات الالله أنه قادر على كل شيء، أم وعلى أقل تقدير بعض



(1) جُندٌ



 والتحويل في أنفسهم ولا عن أنفسهم إذ ليسوا آلهة في أنفسهم، ولا ولا يملكون


 فيما تنقطع الأسباب، وتحار دونه الألباب، وكلما تدعو بطاقات وإمكانيات وأسباباً ظاهرية متعددة فلا تستجاب، ونـبا ونتئذ لا تنعطع الرجاء فتدعو فهل من مجيب ومستجاب؟
 ناقص الشروط أو ناقضها قد تستجاب وتد وند لا تستجاب على أن ربك كائن لا شريك له؟ واللين يدعون مع اله سواه، نم يدعون الذين زلان زعموا من دونه آلهة، فلا
(1) سورة يس، الآيتان: Vo ،VE.

يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً، هنالك لا إجابة من الآلهة ملائكة أو نبيين كمعبودين، وإن كانوا يدعون الله فيستجاب لهم إن لم يتوسل إليهم

كمعبودين :
لا إجابة هناك على أية حال حين تدعونهم كالكهة، وإن كانوا مَن كانوا من المقربين، إذ لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا"، لا من أنفسهمّ، ولا من اله، إلا فيما يطلبونه - كعبيد - من الها، لأنفسهـم أَم لآخرين





 حين تدعون آلهة تزعمون، لعرفتم آلا إله إلا اله سبحانه وتعالى عما يشركون:
 (8) (8,
(افيا من لا يملك كشُف ضري ولا تحويله عني أحدّ غيره صلٍ على محمد


$$
\begin{align*}
& \text { سورة اللانيباء، الآية: YA. }  \tag{1}\\
& \text { سورة يس، الآية: Vo. }
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة فاطر، الآية: 18. } \tag{}
\end{align*}
$$

(0) نور الثقلين r: Y (0)



فكاشف الضسر للمصضطر هو الله، ومححوّله عنه أم إلى غيره إن كان يستحقه هو الله، وليس لمن سوى الله حول ولا قوة إلّا بالهّ، ولا يحوِّل الله
 فيُشَّفعون، وليسوا إلّا من ارتضى الله شفاعته لمن ارتضى الله - فـ ولَّرْ دَعْرَة


إن محمداً


(r)

المشركون طالما يدعون أربابهم فلا يستجابون، ولكنهـم عند البأساء



إن الذين زعمتم من دونه آلهة وهم عباد مالحون:




(1) سورة الرحد، الآية: 12.
(Y) سورة الأعران، الآية: (Y)



 وآكد، أم وسيلة أقرب، فهـم بالوسيلة الأقرب وأيُّهم أقرب يبتغي إلى رئى ربه
 لأنفسهم يتوسلون إذ يدعون!.


هنالك مثلث من الوسائل إلى الرب - 1 - وسائل المعرفة فالعبادة أيهما أقرب وهم الرسل، - Y - الوسيلة العبادة والتقوى والجهاد فيهما أيها أقرب هؤلاء الذين اتخذتموهـم آلهة لكشف الضر عنكـم أو تحويلاً، هـم
 الرب فإنهم أيضاً يتوسلون، فكيف إذاً يُوََّّلون كالكهة في كشف الضر؟؟. فمنهم مَن هم في القمة المعرفية والعبودية، يبتغون أقرب الوسائل من
 ولا وسيط الشفاعة إذ هم أنفسهم شفعاء بإذن الشا .
سورة المائدة، الآية: المانـ

اللدر المتور \&: •19 - أخرج الترمذي وابن مرديه واللفظ لـ هن أبي مريرة تال تالل رسول




 بذيمة عن مكرمة في الآية تال : مم النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسبن

ومنهم مَن هم دون القمة لا يوحى إليهم ولا يحتاجون شفعاء، فلهم إذاً

ومنهم من هو دونهما، يبتغون إلى ربهم الوسائل الثـلاث أيهم وأيها

 آرتَضَنَا
（睬 يتحذَّرون وسائله، فالرجاء برحمـة الها والخخوف من عذاب اله كفتـان متوازيتان لميزان الإيمان والما من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران ونان نور خيفةِ



 ومما حفظ من خطب النبي فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين：بين أجل قد مضى لا يدري ما اله مـانع فيه، وبين أجل قد
سورة الانيياء، الآية: YA.



 المصدر بإسناد عن أبي عبد الش غئ

$$
\begin{align*}
& \text { •「71 }  \tag{£}\\
& \text { عنه }
\end{align*}
$$

بقي لا يدري ما الله قاض فيه، فليأخذ العبد المؤمن نفسه لنفسه ومن دنياه لآخرته وفي الشيبة قبل الكبر وفي الحياة قبل الموت فوالذي نفي بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلا الجنة والنار||(1) ليس الرجاء أن ترجو دون ترجٌ ولا الخخوف أن تخاف دون دون تـخوف،
 خاف من شيء هرب منه||()|



يوم القيامة هنا يعني قيامة الإحياء، حيث الإماتة التامة تعنيها الآية بإهلاكُ وتعذيب قبل يوم القيامة، وهذا هو المسطور في أم الكتاب لدى


 الكون كله، أي مجتمع من حيوان أو إنسان أمن ذا؟ في أرض أم في سماء أمّاذا؟






 يزالون كذلك حتى يأتيه الموت. نقال: مؤلاء توم يترجحون في الألماني. كنبرا ليسوا براجين من رجى . . . سورة الرعد، الآية:

وترى الإهلاك هو الإماتة دون تعذيب، قرينةّ من قرنه بالتعذيب؟ وهو يلمح لتعذيب! وليس قرنه إلّا شديد العذاب! فما دونه عذابٌ دون الا
 تعذيب شديد، ومن تم صورة ثالثة هي العذاب الشديد.

إنه لا مناص ولا محيص عن موت قبل قيامة الإحياء، موتات بعذابات
 وموتات جماعية لاستئصال الحياة عن الكون كله وليست إلّا بإماتة تعليب جماعي كما في قرى ظالمة، عذاباً شديداً أو دون ذلك، أم بإماتة إملاك لا لا



ولأن الإملالك - أكثر ما يستعمل - يعني الإماتة العذابه، وقليلاً ما
 القيامة إلّا في دولة الحق كما يستفاد من آيات وروايات. قد يعني الإهلاكُ العذابُ ما يعم عذاب العصيان وعذاب غير العصيان:


 الشديد يشمل كل مرضعة وكل ذات حمل وكل الناس؟



سورة الحجّ، الآيتان: ا ، r .

كلا! وإنما يعني العذاب هنا ألم الموت اللشديد مهما كان البعض إلى




 الإماتة حتى يقضي عليها كلها، وإنما ما تبقت منها حيث تلحق ما ما سبق حتى
. يتم الهلاك ويطَّم
فمثلث الإماتة مما لا محيد عنه قبل قيامة الإحياء، بالنسبة للقرى الحية


 أَلْحَقُ . . .

 النفخ في الصور تشـملها الآية دون إبقاء لأية قرية أيآ كان وأيان! وأما أها أهل البرزخ فهل هـم ممن يموتون عن الحياة البرزخية كما ماتوا من قبل عن الحا الدنيوية، للبحث عنه مجال آخر يأتي بطيات آياته كآية الصعقة وأضرابها

 وفيه (YVY) من ابن سناذ عن أبي عبد الش في الآية قال : بالقتل والموت وغيره (Y) سورة الزمر، الآية: 11 (Y). (1)، سورة الدخان، الآيتان: (Y)



 هل الآيات هنا تعني آيات الرسالات، أنها مُنعت في الرسالة الآلألألأخيرة أن كذب بها الأوّلون؟ وهذه الرسالة السامية تحمل أخلد الآلآيات وأبهرها طوا طوال الال الا الرسالات! وليس تكذيب آية الرسالة - كما هو السنة السيئة من ناكريها


 اللهادية غير التخويفية فهي لزام الرسالات كلها ولا ولا سيما الأخيرة، كما نجدلما

 فلا منع عن الإرسال بأصلية الآيات مهما كذب با بها الآخخرون.
 الآيات؟ وآية القرآن تمتاز عن سائر الآيات لأنها خالدة دونها

الاولى تخويفية دونها .
وترى إذا كان التكذيب بالآيات التخويفية ككل مانعاً عن الإرسال بها ، فلتكن مانعة قبل الإرسال بها حيث يعلم الله قبل تكذيبها، ثم ولا فلا فائدة فيها بعد تكذيبها فلماذا أرسل بها في الأولين؟



 (1) نور الثقلين Y: YV

الأولون واستأصلوا، ومزيد الحجة الخالدة موجود في الرسالة الأخيرة، ولا يريد الله عذاب الاستئصال للأمة المرحومة(1). ولا ألن هناك عَرْضَ الإيمان


إن آيات الرسالة أربع، آية تخويفية، وأخرى ذات بعدين، وثالثة دون تخويف وهي وقتية، ورابعة آية باقية دون تخويف ولكنها أتم وأطم منها، فإذا جاءَت لم يبق مجالٌ لغيرها :

وهكذا تكون آية القرآن، فاقتراح آية دونه كما أرسل الأولون، اقتراح
 الآخرين: القرآن - تختلف عن آيات الأولّين في صورتها، وهي تزيد عليها في سيرتها وقضية الخخلود في الرسالة الأخيرة هي الزيادة الخخاللدة سيرةٍ مستمرة، لا صورة مؤقتة تثبت رسالة مؤقتة، فتطلُّب آية وقتية بصرية تخويفية وسواها مع تلكم الآية الخالدة تطلُّب هُراء خواء هو

نم وآية الرسالة لا تأتي إلّا حجة باهرة، لا مزمجرة مهلكة، اللّهم إلّا حجة على حجة على المتخلفين عن المحجة، وليست هذه الآية يملكها المرسلون بها، وإنما هو الذي يرسلهم بها تدليلاً على رسالاتهم حيث تظهر
=

 من ترمك الآيات.

 دهوت اله فأنزلها مليكم وإن حصيتم ملكتم نقالوا : لا نريدها . الدرحدر الـسابق نفسه.
سورة الانبياء، الآية: 1
سورة الأنياء، الآية: 0

على أيديهم أفعال خاصة بالله، فلولا أنهم مخصوصـون بكرامة الهل لم تظهر على أيديهم أفعال الهـ .
فهنالك آيات إلهية تدل على وجوده تعالى ورحدته وعلى وعلمه وحكـمته




صغيرة ما دامت هي آية رسالية.
إن آية الإسلام : القرآن - تعيش الفِطَر والفِكَر والعقول، ترسم للأجيال منهجاً للحياة لا حِوَل عنها ولا محيد، خارقة فكرية وعلمية لا تحمل مانر مادية مقتصرة على الحواس، محتصرة ببجيل خاص، ولا وهم الذين يعيشونها، ورإ وإنما تتخطى الأجيال ما طلعت الشمس وغربت، دون غروب لشمسها، أو عزوب لنورها
فهله الرسالة الأخيرة لا تصحب ما صححبت الأولى من خوارق عابرة دائرة، اللّهم إلّا هامشية لا تعني إنبات هذه الرسالة اللا عناية أصلية، وإنما تعني

 وهؤلاء الآخرون، فلا ضبرورة ولا رجاحة في ابتعات اللا اللا
 وخلودها عن سائر الرسالات.
 بها محمد




 وترى ما هي الرؤيا الفتنة التي أريها الرسول الملعونة في القرآن أم سواها؟؟ وما هيا هي هذه الشجرة؟؟ وبماذا خوفهم، بالرؤيا الشجرة؟ أم إحداهما؟ أو سوانهما؟ .

أَوَ هذه الرؤيا الفتنة مذكورة في القرآن فُنْتَش عنه فيه؟ . . . منالك رؤيا


 كمثلها تقلل الكفار، وتحمل الرحمة الروحية العالية لكجنود الإسلام : وإذ

 ولا رحمة، أفلا ذكر عن هذه الرؤيا الفتنة في الذكر الحكيم؟

قد يعني الإجمال عنها هنا سياسة الحياد وجاه واقع الرؤيا الفتنة: بني أمية أمن ذا؟ ولكي لا يعارضوا القرآن وجهاً بوجه إذا ما وجدوا فـا فتتهم اللعنة جلية في القرآن(0) ولكنما السنة المتظافرة كشفت عن وجهها النقاب، إنها - رؤيا القردة ينزون على منبره ه إنها لا تعني ما أريه الرسول

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النساء، الآية: 1•1. } \\
& \text { (Y) سورة الأحزاب، الآية: •ع الا } \\
& \text {.rv : سورة الفتح، الآية (Y) }
\end{aligned}
$$

 من نار يردون الناس على أعقابهم ألثقهري ولسنا نسمي أحداً . .

المسجد الأقصى فكذبوا بها وعجبو| منه|(1) مهما كانت منها - كآية - مثلما


دون الرؤيا .
وإنما هي ما يروى عنه





(1) اللر المتنور ع: 191 - أخرج ابن سعد وأبو يعلى وابن عساكر عن أم ماني أن رسول اله


وأخرج ابن جرير عن قتادة في الآية يقول : أراه من الآيات والمعبر في مسيره إلى بيت المقدس









 يعني : بلاء للناس
(1) نور الثقلين (0)
 ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها آي يظهر مثل مذا العلم المحتملة في



 فكونها ملعونة لأنها طعام الملعونين :

أَم هي الكلمة الخييئة في مئَل القرآن:
 في ذوات شريرة كبني أمية أم من ذا أم في أعمال وأية دالة على ما لا

يُحمَد :
أم لا تعني - فقط - هذه أو تلك، شجرة اللعنة أو مئلها، بل واللعنة
 الإسلامية، المتربصة دوائر السوء بالإسلام ومن ألعنها شـجرة ألما أمية، كما


أثمة أهل البيت
=
بانوامهم، ويابى اله إلا آلن يتم نوره. . .
(1) (1) سورة الصافات، الآيات: צآ-40.
(Y)
() (r)
(£) اللر المتئر ع: 191 - أخرج ابن مرديه عن عائثة أنها تالت لمروان بن الحكمم: سمعت


(0) نور الثقلين ب: 1VQ

 على لسان محمد

واللعنة الدائمة في القرآن متجهة إلى شجرات كهذه الملعونة، حلقات تلو بعض يـعّج منـها تـأريـخ الإنسان وتـاريـخ الإسـلام، ولا سيمـا الـمنـافقين المتظاهرين بالإسلام، المعارضين إياه، كاتمين البينات والهدى : وإنَّ الَّذِينَ







 البينات والهلى، المؤذون الله ورسوله فلعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد
 الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟. فهذه النُجرة الخبيئة تحمل مئلث اللعنات، وعلّها أو أنها هي الرؤيا =







$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة البقرة، الآية: } 109 \text { (1) } \\
& \text {.ov :سورة الااحزاب، الآية (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: 1ع0. }
\end{aligned}
$$

التي أريها الرسول فتنة للناس، ويا لها من فتنة أفتن بها الككير من الناس خيراً أو شراً، تمحيصاً وتخليصاً للمؤمنين، وتلبيساً على الذين في قلوبهـم مرض من المنافقين، وقد يروى عن الرسول الم أن الشجرة الملعونة في القرآن هي هي الرؤيا التي أريها الرسول
 في جعل واحد، قردة ينزون ويرقون منبره في منامه، وشجرة ملعونة في قرآن! (اوما جعلنا الرؤيا . . . والشجرة الملعونة إلّا فتنة للناسل" .

وقد يقال إن الرؤيا هنا أخص من الشُجرة الملعونة، كما ويروى عن
 للعام بعد الخاص، ولكن الرؤيا تمثل ألعن المصاديق لهذه الشُجرة!

: (\% (14)
حسد فاتك من إبليس في حماقة كبرى يجعله يذكر الطين، غافلاٌ نور الثقلين ٪: • •1^ في تفسير العياشي من الحلبي عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم قالوا

 -ج

 الاحتجاج من الحسن بن ملي پ.




 الناس على تتله وأشباهـ من أمل بيته إلآلا افصـان الشجرة الملعونة في القرآن.

متجاهلاً عما نفخه الله في هذا الطين، فلو أنه نظر إلى نورية آدم ولم ينظر إلى نارية نفسه لما كفر! !

قفزة الخلقة لآدم الأول من طين:
و(طِيـنُ هنا ليس إلّا حالآ، خلقته حال كونه طينآ، فتصبح نصاً على قفزة دون واسطة للطين إلى آدم، رغم تأويلات الداروينيين في سائر آيات
 النشوية الابتدائية الجنسية لا تثبت إلاّلا بداية طينية، أما أنها دون وسيط بقفزة أم بوسيط التكامل فلا تدل على شيء منهما، وقد يلوح من آيات آخرى الا




 البعيدة لم يكن فرق بين البداية وسواها في الدان حيث النطفة تبتدىء من طين كما

آدم في قولتهم
وأما أن الجامد لا يأتي حالاً، فهو اجتهاد أدبي من استقراء، ولا قرية

(1) سورة ص، الآية: M1.
(Y) مورة السجدة، الآية: V.
(Y)


 القرآن إلا كونه حالاً.

خلقته طيناً وخلقتني ناراً والنار في أصلها وتبدلها التكامل خير من طين، فلماذا أسجد أنا النار لآدم الطين؟!.

وهنالك آيات أخرى صريحة في القفزة الطينية لآدم كـ وإِتَّ مَيَّكَ بِيسّن
 أن يكون أمثل وأفضل فيما يمئل، ومادة الممائلة بين عيسى وآدم هي اختراق
 وليس ذلك إلا خلقه قفزة من تراب، وأما الخلقة التكاملية فليست خارقة فلا

 الإنسان خلقه من طين


 يكفيه أنه كان بين حواء وسائر الجن والثياطين، فاصطفاه رسولاً إليهم بعد



ومهـما كانت في سائر القرآن آيات تتشابه احتمالاً للتكامل، فهي



$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: } 09 .  \tag{1}\\
& \text { سورة اللرحمن، الآية: } 1 \text { ألان } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة آل عمران، الآية: V. }
\end{align*}
$$

القرآن - إلّا القفزة الطينية، اللّهم إلا لمن يكفر باللقرآن، أم لا يفكر فيه فيهرف بما لا يعرف ناسباً له إلى القرآن! بما تأثر من تخيلات دارونية أماهيه، تحميلاّ لها على متشابهات من الذات الذكر الحكيمه، متغاضياً عن محكمات القفزة الطينية اليقينية.

ولئن قلت إن شيطنة العقيدة تضرب إلى شيطنة التفهم عن خلق آدم، و, وخَلْتَت طِيـنَهِ من اجتهاد الشيطان؟.

فالجواب: إن الرحمن ليس ليصدق الشيطان فيما يكذب والّا أصبح القرآن البيان كتاب الشيطان، فلا تجد في القرآن استعراض فـلا فـلالة إلاّلا في






 كان سلالة من طين





$$
\begin{align*}
& \text { WI } \tag{1}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الكهف، الآية: • } 0 \text {. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: Ir }
\end{align*}
$$

والسجود هنا كما فصلناه في البقرة والجن ويوسف كان سجود شكر ولم


 له : ولأجله، فالسجود له قد يعني أنه مسجود كما اللّ، أو أنه سبب للسجود كالشكر لله بما أنعم ورزق كما تقول: سجدت لوز لـّي - لولدي أمّاذا .


هنا يتهلد إبليس ربه في ذرية آدم باحتناك ذريته فتزول هذه الكرامة حيث
 الربانية لآدم حيث يُتتص من تلكم الكرامة. .. . وكما انتقض فترة في عصيان آدم.




 فيعبدونني أنا تاركين عبادتك! نرى قصة إبليس في آيات سبع، تشترك في أمر
 طين، واستغل ناريته في إبلاسه عن السجود له، نم تأتي بما تهلِّد إبليس







 أغوى منه رغم أنهم أقوى حجة وأحجى! الا



 (7) ( الَعَعْور

وقد تلمح لعنته إلى يوم الدين أنه الوقت المعلوم تصريحه في سائر القرآن بإجابته إلى يوم الدين، وإنما وإنَّكَ



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الأعراف، الآيات: 17-14 } 17 \text { (1) } \\
& \text { (Y) سورة الحجر، الآيات: (Y) } \\
& \text {. سورة سبا، الآية: بالات } \\
& \text { ( ( ) } \\
& \text { (0) سورة الأمران، الآيتان: 18، } 10 . \\
& \text { (1) (1) سورة ص، الآيات: 1- }
\end{aligned}
$$

(V) الثيطنة إلى يوم الدين، مهـا خفت منذ قيام القائم لثوة في دولة الإيماذ وللمؤمنين.

وإنظار ثان منه إلى يوم القيامة الكبرى ولا يحسب له حساب، حيث الدولة الحقة الاللهية لا تفسح له مجاللآ فسيحاً ولأن الشُيطان ربط احتناكهـم إلا

 ولماذا يربط احتناكه إلّا قليلاً بذلك الإنظار وهو محتنك ذريته وإن ألأنظر
 الدين، فلو أُنظر أقل منه فقد يتفلت كثير عن سلطانه فيما ليس له سلطان الان الا



المجموعة (إلا قليلاً" مهما انضبط بمان او بالنسبة للشطر الذي أنظر فيه.
 الاحتناك قد يعني افتعالآ من الحنك: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة بحنكها، غير ممتنعة على قائدها، استيلا: عليهم ومُلكة لتصرفهم كما يملك الراكبُ الحمار حمارَه، بثني العنان تارة وبكبح اللجام أخرى . أم يعني: لألقين في إحناكهم حلاوة المعاصي حتى يستلذوها ويرغبوا فيها ويطلبوها .

أو : لأستأصلن ذريته بالإغواء، ولأستقصين إهلاكهم بالإضهلال، حيث اتباعهم غيّه، وطاعتهم أمره يؤولان بهـم إلى موارد الهلاك وعواقب البا البوار. أو : لأضيقن عليهم مسجاري الأنفاس من إحناكهـم بإيصال الوسوسة
 النفس من حنكه فكان كالشبا في مقلته، والشجا في مسعله|"(Y)
$\qquad$ Y.r - Y• Y بين القوسين منقول عن مجازات الترآن للسيد الشريف الرضي ص (Y)

أو أنها كلها معنية تجمعها احتناكه لهـا فينقاد حيث يقاد احتناكاً فطرياً - عقلياً - فكرياً - عقيدياً - عملياً - سياسياً
 عنده من هذه وتلك، وعلى أية حال إنه يحقق نصيبه في كلٍ باستححمار يناسبه
 الشيطان، المنحصرين بالله وفي الله فلا ينجو عن ذلك الاحتناك - قلّ أو كثر - إلا القليل.

وترى من القليل المستثنى من احتناك الشيطان؟ هنالك قلة مخلصة لا

 (r) الـمـخـلصـين : ففي كل غواية سلطان للشيطان من سيئة صغغيرة إلى كبيرة وإلى كفر مطلق ، اللى مهما اختلف سلطان عن سلطان، فمن يتبع النيطان كان للشيطان عليه قلر اتباعه سلطان، فمنهم من ينجو بتوبة أو شفاعة أو رجاحة الحا الحسنات أو ترك كبائر السيئات، ومنهم من لا ينجو إلا دخولاً في النار لفترة طالت أل أم


فلا ينجو من سلطان الشيطان ككل إلّا فريق من المؤمنين لا كلهمم:




ع • عورة الحجر، الآية: (Y)
EY سورة الحجر، الآلآية: (Y)
(£) (毛)

 فبالإيمان يُخلص وبالتوكل يصبح من العباد المخلصين فليست هذه القلة إلّا المعصومين! وهم عباد الله حقاً إذ لا نصيب منهم للنّيطان وإِنَّ رِبَادِى لَّبَسَ

فالشيطان بين سلطان مطلق واحتناك لبني الإنسان، وبين عباد مخلَصين
 وترى ذلك الاحتناك يخص بني آدم دون سوامـم من المكلفين حيث
 ذريته كأصول لدعوته، انتقاماً من تكريم آدم عليه ولأنه شيطان، فهو شيطان
 يخص بني آدم!
:

 أشد النهي تشريعياً لـمن لا يحن إلى هدى ولا يرجى منه الاهتداء فيطر فيرد


والجزاء الموفور هو الوفاق وفر العدل، دون أن ينقص ما يستحقونه شيئاً أو يزيد، وقد يعني أنهم مهما كثروا فجهنم لهم جزاء جـراء موفور لا تضيق


$$
\begin{align*}
& \text { سورة النحل، الآية: } 99  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: } 70 .  \tag{r}\\
& \text { سورة طه، الآية: QV. }  \tag{r}\\
& \text { سورة ق، الآية: •ش. } \tag{£}
\end{align*}
$$




 جهنم مهما خرج عنها باستحقاق أم خلد فيها باستحقاق .





اختيارهم.
وترى لماذا (اجزاءكم" خطاب الحاضمرين وهم

 (اجزاءممب" وحاضرها تشمله ولياهم، نم وحاضر الإنذار أوقع من غائبه.

 آية عديمة النظير تحمل فيما تحمل افتعالات الشيطان في أوامر أربعة لا

 وترى أن الله يدله على موارد إضـلاله؟ كلا! وإنما يدلنا علا على مـلـا مجاري ضهلاله ومناهل اعتقاله. وتحتصر الآية فيما تختصر قدر المستطاع من كيد الشيطان، ولئكي على نُبهة وأُمبة في مواجهته بما زودنا من طاقات، وتزيدنا نجاحاً في هذا


 صوته وما هو استفزازه بصوته؟.

الاستفزاز هو الاستخفاف الإزعاج من الفز : ولد البقرة لِما تصور فيه من
 ولا يُحتنك للشيطان إلاّا من يُستفز استخفـافاً عن ثُقله، وكمـا أن فرعون




- ${ }^{(8)}$

ليس للشيطان أن يستفز عباد الرحمن بعقلية راجحة أو بحجة ووعد



وللشيطان صوتان يستفزان، صوت يلهي بما يشهيّ من غنى وموسيقا أم ماذا؟(7)، فمهما لا يُسمع منه نفسه، يحمل من يحتنكه على صوته استفزازاً لنا .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مريم، الآية: با }  \tag{1}\\
& \text { سورة الزخرف، الآية: عه. } \\
& \text { سورة الإسراء، الآية: Y•1. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الإسراء، الآية: Vr } \tag{}
\end{align*}
$$


 [الإسرَاء: צ1] قال: استزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير واللهو والباطل

نم وصوت يحمل وعوداً في غِرَّة ومكيدة، ولا يُستفز بهما إلّا الأخفّاء
 والصوت قد يلهي بنفسه سواء بلفظ له معنى حق أو باطله أو لا يعني ألا ئي معنى، كالأصوات الخاصة بالمراقص وسائر اللهو، فلهو الثالث ذلث ذو بعد


 فعوان لا ممدوحة ولا مذمومة.
 المعنى، فاللهو عما يعنيه الإنسان في دينه ودنياه إلى ما لا لا يعا يعنيه أو يعني
 دركاته باختلان دركات اللهو

والاستفزازات الشيطانية كلها محرمة، سواء أكانت شهوانية أم عقائدية - ثقافية - اجتماعية - سياسية - اقتصـادية وحربية أمّاذا من استفار الوان العاز الاستخفاف للثقالة الإنسانية فاحتناك واستحمار وهنالك تقع الطامة الكبرى!


 تسمعها عن إنسان.
ولأن استفزازهم بصوته بحاجة إلى تكريس القوات المضيللّة، إذ ليس



الفرتان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر
بصوته: فالخيل والرجل هما الجند راكباً وماشيآ، وعلّهما كناية عن صورتي الجيش الشيطاني من راكب في نضاله الإضـلال يسرع، ومن ماش يبطئ، فللشيطان جنود يحملون دعوته ودعايته من الجنة والناس إلى الجنة والناس :


 فالشيطان يستفزمـم بصوته ويجلب عليهم بـخيله ورجله من شياطينه، والإجلاب هو الصيحة بقهر، فمن لا يستفزه صوت دون صيله

 يقتضيها مختلف الاستفزازات على اختلاف الاستعدادات. معركة صاخبة تتجسم فيها وسائل الغواية والسلطة الإبليسية، باستخلدام مختلف الأصوات المستفزة جلية وخفية، من أية إذاعة شيطانية، إزعاجاً
 أخذهم في احتناك واستحمرهمم في ذلك العراك اك (افاحذروا عدوّ اله أن يعديكم بدائه وأن يستفزكم بـخيله ورجله : فلعمر اله فخر على أهلكم ووقع في حسبكم ودفع في نسبكم واجلب عليكم بخيله



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة الشعراء، الآيتان: ع، 9، } 90 . \\
& \text { O. سورة الكهف، الآية: (Y) } \\
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

وفي ذلك الأمر الإمر استهانة بمكره، وإقلال الحفل بخدالئعه، نم وليس
 الملموس، فإنما كل راكب في معصية الله، مرَّغب فيها سوا فياه هو من من خيله وعملائه، وكل ماش فيها هكذا هو من زَجِله، من شياطين الجن والإنس .

خطوة نالثة في احتناكهم باحتكاكهم في الأموال والأولاد، فماذا تعا تلا وني مشاركتهم في الأموال والأولاد؟ ومن الأموال والأولاد ما تخال الانتص بالثيطان ومنها ما تشترك؟
هذه الشركة تتمثل في الأموال والأولاد التي تحصل بغير حق أو تصرف في غير حق، أو يجمع فيها بينهما من باطل إلى باطل، أم تُجمَّد وتكتنز

بياطل
فأية حالة باطلة في مال أو ولد - وهما قوام الحياة الإنسانية - إنها
 يعني - فقط - أن يُعبد الله مع خلقه، بل وأن يُعبد خلقه دونه كالكثيرين من الـن المشركين
إن مثلث التحصيل والصرف والكنز للمال حرامآ، تماماًا أو بعضاً، كلُّه

 وصرفاً وكنزاً دون حلٍ فيه، وأعلاها المحرم في واحد الات على حلٍ فيه وبينهما متوسطات. كما الأسفل في الأولاد هو الاستيلاد بالسفاح"(1) تم التربية الشيطانية،
(1) نور الثقلين 「:

نم الاستعمال في مختلف الشيطنات، والأعلى نكاح محرم على حلٍ، أو تربية أو استعمال فيه شرك شيطان وبينهما متوسطات، وقد يشـمـل النكا دون ذكر الله لكي يصبح الولد صالهاً متحللاً حياته عن شرك الشيطان (1) فأية حاللة شيطانية في الأموال والأولاد هي من شرك الشيطان أيآ كان، وقليلٌ مؤلاء الـذين يتخخلصون عن أي شرك للـشيطان، وهـم عباد اله المخلصون نم المخلصون وهم قلة اللهم اجعلنا من هذه القلة.
 الرسول ولا ولا من الأنصار إلا يهودياً ولا من العرب إلا دعياً ولا من سائر الناس إلا * ${ }^{\text {(r) }}$ (. . . .
 فيخلف الش منهما فيكون شركة الثيطان




 ملحقات الإحقاق ج بيروت بسند متصل إلى جابر بن عبد الش الأنصاري عن علي






 الأنصار! ! احدوا أولادكم على محبة علي، قال جابر : كنا نبور أولادنا في وتعة الحرة بـحب =

خطوة رابعة من خطوات الشيطان الوعد الخَذِب الغُرور، فإنه كاذب
غَرور .




تم ولا يخص وعدُه ترغيباً وترميباً يوم الدنيا، بل وكذلك الألْ الأخرى، وعداً


 إليها، والدنيا هي "امن خلفهم") إذ يستدبرونها مولّين عنها .
=



 نعلوت في أثره فرائه عند أحجار الزيت، فأخذت بمجانمس وضريت به البلاط وتعدت على



 تلت جعلت نداك بايش تعرن ذلك (يعني شرك الثيطان؟) قالل: بحبنا ويغضنا . . . تال الحسكاني: والرواية في هذا الباب كيرة وهي في كتاب طيب الفطرة في حب العترة مشروحة.

$$
\begin{aligned}
& \text { سورة النساء، الآية: •M1 } \\
& \text { (Y) (Y) سورة البقرة، الآية: גMA. } \\
& \text {.IV : سورة الأهران، الآلية) (r) }
\end{aligned}
$$



خطوات أربع كُبريات تحمل كافة الشيطنات، وهي هي مجالات وات واسعة النطاق للسلطات الشيطانية، لا ينجو منها إلّا عباد اله الخصُوص، وار وأما عباد النشيطان فلا عنت له في تمشيتهم فيها، والعباد المشركون المـون المشتركون
 المسخلصون باله والمخلِصون له:

## 


يتخلصوا عن خطوات الثيطان، فلا كفاية للإنسان أيآ كان إلاّا بهذه الوكالة.
 في اله لعبادة اله، وطاوعوا في ذوات نفوسهم لطاعة الله، واستعاذوا في كل ذلك باله، بعدما قدموا طاقاتهم كلها لسلوك سبيل الها، فمنهم من اصطفامهم اله برسالاته فعصمهم عن الأخطاء كلها، تلقياً من الله وإلقاء: وتطبيقاً. فهم معصومون في هذا المثلثث البارع. .. ومنهم من أيدهم وسدّدهم دون تلكم العصـمة البارعة فخلصـهـم من سلطان الشيطان دون العصـمة





سورة الحجر، الآيتان: YQ، • ع .

الغاوين، فلا سلطان عليهم من شيطان(1)، ولا على غيرمـم إلّا دعوة ودعاية



 سمعت أبا عبد اله




 لالْحقن الفريق بالجميع، قال نقال النبي

 المعاصي حتى أبغضهم إليك قال : نقال أبو عبد اله
 تدنو إليه بالفأس فتنحت منه والمؤمن لا يستعل عنه دينه . سورة إبراميم، الآية: YY.















 (\%)





 أنتم تنساقون على الفلك بتنسيق الرب، فكونوا في الديا الحياة كلِّها على النسق الليي يسوقكم الرب، ولا تدعوا من دونه أربابآ، لكنكم تُوحدون الِّونه عند الضر وتشركون به حين النجاة. !


هنالك إزجاثٌ رخي بغية الرحمة، ومنا اضطراب عتي، مشهُد لطيف عطيف يجمع بين الرخاء الرجاء، ومكابدة العناء، حيث تحس الحر القلوب الواجفة المتعلقة بكل رجفة وهزة كالريشة الصغيرة الهزيلة في مهب الرياح


 الله دخلاٌ في نجاة ونجاح، فإذا وقع في واقع منقطع عمن سوى الله كالبحر


 سواه للأبصار، فهنا تتفتح البصيرة المغشية وتغمض الأبصار، ويظهر الرب للبصائر كالشمس في رايعة النهار!.
 حيث الإنسان هو الإنسان كأنّ كيانه النسيان، يضل هنا عنه الله، كما خـل عنه قبله من سواه، حيث تتقاذفه الأهواء، وتتجاذبه إلى غير الهل فيعرض عن اله.
 رغم آن الذات الفطرة متجهة إلى الله، ولكنما اللّذات والشهوات الـئ تحول دون المُقام في مَقام الذات! . .

وهكذا يكون الإنسان النسيان، يذكر ربه وحده حين البأساء والضراء، وينساه حين النعماء، فليذكر أنه هو ربه لا سواه، حين يضل من يدعوه إلاّلا

هذا البحر الملتطم نجوتم من ضره إلى بره نم أعرضتم، فهل أنتم آمنون من ضر البرّ؟!

: وَ


ليس هول الغرق منحصراً في البحر منحسراً عن جانب البر، فأنتم الآن
 أعرضتم عن اله وأنتم بعلُ عُرضة الخسف وهو أشد وأنكى؟؟ . .

أنتم في قبضة اله في البحر والبرّ، ولا أمن عن غرق في البحر ا'م

سورة القصصن، الآية: الآية: •ع. ع.




هب أنكم أمنتم البرَّ حالاً كما أمنتم البحر ترحالاً فماذا يأمنكم أن
يعيدكم إلى ضر البحر؟.


 بكم ولا أرسل عليكم حاصباً، فكيف تأمنون أن يعيدكم في البحر مرة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الريح تقصف الصواري وتُحَطّم السفن، نم الـا لا تجدوا لكم علينا بقاصف البحر تيعاً يلاحق في نجاتكم؟

أيتها الحشرة الهزيلة الذليلة، العائشة بين أخطار الغرق والخسف والحاصب والقاصف، بحراً وبراً وجواً، لماذا هذه الغفلة الحمقاء، مذا الكفران المتواصل في النكران والعصيان، وهنا لك القدرة الإلهية تتصدى لك نم لا تجد عليه وكيلاً ولا تبيعاً؟!



آية عديمة النظير في صيغة التعبير، إذ تتحمل بعدين بعيدين للمحتد

 فالتكريم يفوق الإكرام عِدةٌ وعُدةَ، نم (اولقدله يؤكده مرتين، بينها الملائكة
 كرمنا هذه حيث تعني جمعية الصفات.

وفي سائر القرآن تصريحات وتلميحات بهذه الكرامة العليا للإنسان،
 وفي آيات عدة مسجود الملائكة أجمعين، نم لا نجد للملائكة ولا تلميحة



 أجمعين، وقد أمرو!! ولأن في صلبه أهل بيت الرسالة المحمدية حذا حذوهم من المؤمنين ولا

ذلك التكريم الرباني لبني آدم كما يشمل جزئيهم قلباً وقالباً في أصل
 يكن فيهم الأتقى لم يكن ذلك التكريم:
سورة الانبياء، الآلية: 7Y.
سورة المؤمنون، الآية: 1E.

نور الثقلين ؟: M





 الملانكة وتد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟ها سورة الحجرات، الآية: 1r.
(اوالملائكة خدام المؤمنين"(1) تم ويشـمل النشأتين الدنيا والآخرة،


في ميزان الهل دنياً وعقبى!
وأهمُّ الـمظاهر في هـذا التتكريـم نراه في "احملنـاهم - رزقناهـم فضلناهـم" وإن كان الأخير يحمل حملهم ورزقهم أم ماذا؟.




(8) ${ }^{(8)}$

وحملاٌ فيه لركاب البحر على مرّ الزمن على السفن فوق البحرية وتحت

 وبحرأ أم ماذا؟.




 من الغنش والدغل والعلال ونجاسة اللنوب إلا الا كاذ أطهر وأفضل من الملانينكة.

$$
\begin{align*}
& \text { (₹) سورة يس، الآية: (Y) } \\
& \text { (£) (£) سورة الحاقة، الآية: 11 } \\
& \text { (土 مررة النحل، الآية: A. } \tag{0}
\end{align*}
$$

 ومشرباً ومسكناً ومنكحاً أمّاذا من متطلبات الحياة، أو أنها ككلٍ حياة طيبة



 الإنسان على الملائكة كما في آدم، فرزق الإنسان كحيوان مفضل على سائر اللحيوان، ورزقه كإنسان مفضـل على مَن في عالم الإمكان، اللّهم إلّا من يوازيه من القلة في هذه الكرامة.

## 

هنا تفضيل لبني آدم على كثير، فهناك قليل لم يفضَّلوا عليهم، فمن مـم، وهل هم أمثالهم في الفضل أم هم مفضَّلون عليهم؟ . . .

آية التين حيث تجعل خلق الإنسان في أحسن تقوم، وهي تصريحة قيّمة أنه لا أحسن منه، ولولا آية التفضيل لكان الان الإنسان في قمة لا توازى، ولكنها تستني قليلا، فهم كالإنسان في أحسن تقويم، ولا نعرفهم حتى الآن

ويكفي أمر المملائكة بالسجود لآدم، وأن في ذريته آلك بيت الرسالة المحمدية، أنهم ككل" أفضل من الملائكة .

$$
\begin{align*}
& \text { av: سورة النحل، الآية }  \tag{1}\\
& \text { سورة آل عمران، الآية: MA. } \\
& \text { سورة إيراميم، الآية: YE. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 ولكن كرم أرواح المؤمنين وإنما كرامة النفس والدم بالروح والرزن الطيب مو العلم.

ولأننا لا نجد هذه القلة هنا فهم من ساكني سائر الأرضين أم سائر


ذلك التكريم ومذا التفضيل يجعلان الإنسان في قمة التكوين بأحسن
 نان، كما أنه في تغافله وتجاهله عنه أحنه أحسنه في التككوين يُرد إلى أسفل
 شهوته فهو خير من الملائكة ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم||(r) آلا



من غيري وأكرمني بالإسلام||(8)

 المحمدية فضيلة تفوق الفضائل، فلا أحد يساويهم أو يساميهم في العالمين .

(1) سورة الشورى، الآية: ra.
(r)
 الملانكة عقلاً بلا شهوة وركب ني البهانم شهوة بلا عقل وركب ني بني آدم كليها نمن فلب

ه 1 . . .
 في المرآة فليقل ...
 فني صورة الآدمين ومي اكرم الصور على الشا . . . .


تلكم الكرامة والفضيلة سلباً وليجاباً في تبني العقائد والأعمال تسرح في مسرح القيامة، مشهد يشهلد فيه كل أناس ما قدم وما أخر ألـا فإنه يوم

الطامّة التامة.
 وأُناس الشر النسناس يدعون بإمام الشر! ففي واجهة الخير رسول كل أناس
 وكما يروى عن إمام الأئمة رسول الله
 به إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشر . فكلُ رسول من أولي العزم الخـمس يدعى به أُناسه، وكلُّ إمام من خلفاء الرسول

 ... (Y) نور الثقلين r : • • 19 (YYO
 تلت: فيجيء رسول الشا لا قرنه الذي ملك بين أظهرمم به قال : نعم.




 وصدقهم نهو مني ومعي وسيلقاني آلا ومن ظلمهم وكلبهم فليس مني ولا معي وانانا منه بريء.

من الخمس يدعى به أتباعه، كما وكل كتاب من كتب الأعمال يدعى به ناسه وأناسه وكتاب السقوط والنجاح نتيجة حساب الأعمال والن هي له، وأربعة لمن عاش رسوله دون خلفائه .
الرسول لكل ناس هو الإمام الناطق الأصيل وكتابه هو الإمام الصامت


 أحياناّ، كما كتب النجاح والسقوط أثمة .
وقد نطق القرآن بإمامة كلٍ من الخمسة، فكتاب الأعمال من إمام مبين :




 محمد إِ
 .
ونيه تدم ورد توصيفه ect


 سروة يس، الآية: (Y) (Y) (Y) سورة الحاقة، الآية: بالان.
 القرآن إمام بل هو إمام الأئمة من سائر الوحي.





ولا يخلو أي زمان من إمام ناطق بالحق إما ظاهراً أو غائباً: شالللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته علماً لعبادك ومنا ومناراً في بلادك بك بعد
 وحذرت معصيته، وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عند نهيه ولا يتقدمه متقدم
ولا يتأخر عنه متأخرل(1) "

 الضصلال! أم يدعى كل أناس بمن اعتقدوه لهم إماماً وإن لم يعتمدوه عمليآ والانتمام لا يخص جانب العقيدة، فإنه الإيمان والعمل الصالح (v)! فالإمام

$$
\begin{align*}
& \text { سورة مود، الآية: IV . }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: MY اY الآي }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: Vr } \tag{r}
\end{align*}
$$


 إمامنا. كم من إمام يجيء يوم القيامة يلعن أصسابه ويلعنونه ونحن ذرية ميحمد وأمنا وامنا فاطمة. عن الصحيفة السجادية عن الإمام السجاد
المصلر ح YYV ني كتاب الخصصال بإسناده إلى الأمبغ بن نباتة قال: أمرنا أمير المؤمنين ",

الناطق والصامت من هادِ أو مضل هو المقتدى عقيدياً وعملياً بدرجاتهما،
 وصدرت، وكتاب النجاح أو السقوط مو حصيلة الحساب في كتاب الأعمال.
=
 حريث نصبب كنه وتال: بايعوا مذا أمير المؤمنين نبايعه السبعة وعمرو ثامنهم وارتعلملوا ليلة






لنعلت تال: فلتد رأيت ممرو بن حريث سقط كما تستط السقفة حياة ولوماً.
 من اتددى بمحق تبل وزكى . وني الخرائج والجرائع في أملام أبي محمد العسكري قال أبو ماشم بعد ان روى كرامة الما






 القيامة تال اله: أليس عدل من ربكم أن تولوا كل توم من تولوا؟ قالوا بلى تالو اله : فيقول:


 أترل: مذه الاحاديث كلها دليل على أن إمام كل اناس مو من ياتمون به عقائياً وعملياً دونما ادعاء خاو!

فالطاهر يدعى بإمام طاهر والغادر بغادر (ايجيء كل غادر بإمام يوم
القيامة مايلاً شدقه حتى يدخل النار"(1)
وهل الكتاب المؤتى هنا باليمين هو كتاب الأعمال؟ فيقرأه كل بصير
 القراءة لمن يُوتاه بيمينه، وغيرهُ أعمى لا يستطيع قراءته! .

 الأعمى لا يقرأ كتابه! أو هو يقرأ عذاباً فوق العذاب.


 إلى كتاب شرعته، أو نظر وبسر وأدبر واستكبر، أم أي نظر لم تلحقه عقيدة


 هنا النظر فلا يَنظر، ولا يُنظر ولو نَظَر (0) ... . : نور (1) (Y) سورة الإسراء، الآية: 18 (Y) Mr (Y)







 أو كتاب النجاح، أم وحدته في الحقيقة فيشملهما حيث النجاح أُ أو السقوط من مخلّفات تطبيق كتاب الشُرعة وعدمه.

وترى إذا كان في الآخرة أعمى فكيف يقرأ كتاب عمله أو كتاب سقوطه، أو يتراءى أهل النار وأهل الجنة؟

الججواب أن العمى هنالك نسبية وقتية، فقد يعمى وقد يبصر وكلاهمـا




فمهما هـم يحشرون عمياً وبكماً وصماً، عُمياً، عن كتاب الشرعة،
 وسقوطهم عذاباً فوق العذاب، كما حَشْرهُم عمياً وبكماً وصماً عذاب فـر فوق العذاب، وسماعهم لما يسمعون ونطقهم بما يتكلمون عذاب فوق العذاب،
 ويرون ما هـم هناك، فقد يعذبون عذاباً فوق العذاب فقدانـانـ لهذهه، وقد

(4) (4) =



مراد أن ني الآية.

$$
\begin{align*}
& \text { سورة ط، الآيات: 1Y\&-1Y\& }  \tag{1}\\
& \text { سورة الإسراه، الآية: } 9 \text {. } \tag{r}
\end{align*}
$$

 والمقالات في التوحيد كالام الرضا

وتراهم يقرؤون كتابهم إن كانوا من أصحاب اليمين ولا يظلمون فتيلاّ،
فهل يظلم أصحاب الشمال العُمي كما لا يقرؤون كتابهم؟
 ألِمْسَابِ() (ا) وتد اختص هنا أصحابِ اليمين بنفي الظلم لأنهم بذلك أحق

 وسقوطه، فالآخرة نسخة كاملة عن الدنيا بأعمالها حيث تظهر فيها الحقائق، وأأعمى العمى عمى الضـلالة بعد الهدى وشر العمى عمى القلب||(r) فلا بد لكل أُناس من إمام يأتم به في حق، والامن مات با بغير إمام مات ميتة جاهلية|(£)

والضلال النذين يزعمون أن اله جل وتقدس موجود في الآخرة للحساب والثواب والعقاب
 في الآخرة أبداً ولكن القوم تاموا وعموا عن الحق من حيث لا يعلمون وذلك توله


الـمو جودة .
سورة غافر، الآية: IV .

المصلر ح Yor
 والنهار ودوران الفلك والشمس والقمر والآيات العجيبات على أن وراء ذلك أمر أظم منه


 بإِمَمِيِّ فمدوا أحناقهم وفتحوا أعينهم نقال أبو عبد اله خرجنا من منده قال لنا سليمان : هو واله الجاملية الجهلاء ولككن لما رآكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم قال لكم كذللك.


 أوحينا إليك لتفتري علينا غيره (كما يشتهون) وإذاً لاتخذوك خليا خليالً (يتخللونك حباً ووفاقاً بما تخللوا فيك فرية ونفاقاً جزاءٌ وفاقاً)! (اولولا . ." . . (أكَادُوأهِ من الكيد وهو هنا مقارفة الاحتيال المذموم، أم الكود مقاربة للفعل المذموم، وعلهما هنا معنيّان أنهم احتالوا الفتنة واقتربوا لها الو الو الو الـا . . الفتنة النيطانية مهما اتجهت إلى الرسول بكل كيد وخدعة، ولكنها لا

 ولا سيما الفتنة التي تحمله على الفرية في رسالته الإلهية و وإِنَّمَا يُنَّرِى





ومهما كانت الفتنة كيداً في استلامه ألهتهم سمماحاً في استلام الحامجر


$$
\begin{equation*}
\text { سورة يونس، الآية: } 10 \text {. } \tag{r}
\end{equation*}
$$

 اله
 المصلدر أخرج ابن إسحاق وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال : إن أمية بن =

ومواليهم حتى يتبعوه(1) أم ماذا من الفتنة المكيدة له القريبة إليه. . . فكل ذلك بعيد عن ساحته بعصـمته وما تحذَّر بما حذره الله، مهما كان قريباً إليه

 إنها مضروبة كلها عرض الجدار حيث العصيمة الإلهية تسده عن هله وتلك.



المتوكلين!.


- الركون إليهم وإن شيئاً قليلاً، بعد أن عصمته العصيمة البشرية - بعون اله اله
 كثيراً!
=







 الثنطان كلمتين: :تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى - فترا النبي

 سورة النحل، الآية: 99.


:

 حتى يستحق ضعفي العذاب! فإنه حاول غايتها بشرياً قدر المستطاع! وليا وليس
 على واقع الركون، وليس هنا إلّا قربه قليلاً دون واقعه!




أم إنه يعني الفرية والركون حيث ينبعان من نبعة واحدة هي التخلف عن الرسالة الإلهية، وترى لماذا الضيعفان وهما أربعة، اثنان في الحياة وآلخران


الجواب: إن العذاب يقدّر بقلر العاصي والعصيان، وهنا الرسول أعلى



الآخرة كما في قرون أَهلكت
نم الضعف لا يعني - فقط - مرتين، وإنما المضاعف زيادة عن مرة
وإلى عشرات وعشرات.
كل هذه التهليدات البعيدة المدى، المستحيلة في وافعاتها لمكان عصمة

> سورة الحاتة، الآيات: \& ع-£ .

سورة الأنعام، الآية: •17.

الرسول المحاولات بكلّ ألوان المكيدات تتربص دوائر السوء الانححراف والانحراف
 التنديد بالكتهم، أو أن يجعل أرضهم حرامآ كالبيت الحرامه، أو يطرد سقاط
 الحجر، أما ذا من أنصاف حلول التي تجمع بين الجانبين! هذه وأمثالها هي محاولات أصحاب الشهوات مع أصحاب الدعوات، لتنحرف الدعوة في بدايتها عن استقامتها نم يهون أمر استئصالها الها فإنهم لا يتطلّبون من صاحب الدعوة أن يترك دعوته كلها، وإنما تنازلاً عن حِدتها
 الشيطان يدخل على حامل الدعوة - إن استطاع - من هذه الثغرة النـورة المغرية: أن خير الدعوة وصالحهها في كسب أصحاب السلطان الـوان وإن بالتنازل عن
 حيث تنهار عند بزوغها، فيبتدىء غروبها في طلوعها ، إذ يشجع أعداءهما على تفتح الثغرة، فاستئصالها عن آخرها بالمرة! . فأهم الفرائض على أصحاب اللدعوة الإلهية الصمود الكامل والاستقامة اللائمة، ولكي تتسق في نهايتها على نسق بدايتها، وحدة متناسقة دائبة. كما أخطر التخلفات لأصحاب الدعوة التنازل وإن كان طفيفاً في طرف
 كوحدة متكاملة متناصرة، لا يجوز الغض عن البعض بغية قبول البعض، أو
 وتقسيم البلد بلدين! .

وأنت يا حامل اللدعوة الأخيرة لست مـمن يُستفز عن دعوته، وإنمـا الشيطان يستفز ويحتنك الغاوين، وأنت أوّل المهتدين والعابدين لكن : ووَإِن
 من استفزاز واستخفاف دعوتك ورسالتك ولا طرفاً منها، فيكيدون إذاً كيدهم


 وفي خلالها غزوات وانهزامات أم ماذا من معركات! . ترى ولماذا تأتي مكة هنا في صيغة عامة هالأَرَّنِف عله لأنها أهـل الأرض حيث مكّت وبحّت من تـحتها، ولأنها عاصـمة الرسالة الإسلامية
 الرسول عن أرض الوطن العاصمة إلى الغربة النائية عن العاصمة تنحية له

 مكرأ في الحفاظ عليه إذ هو في الغار، ومكراً في إرجاعه إلى مكة بفتح - مبين

ولماذا خلافك، تأتي هنا بمعنى بعلك وخلفك وقل وقد تنافيه فصاحة


(1) سورة الانفال، الآية: •.

إن رجع إليها فاتحآ، ورجعوا هم عن خلافهم إلى وفاقه طوعاً أو كرماً، وهذه من الإنباءات الغيبية القرآنية، تبشرة برجوعه إلى العاصـمة بعد قليل، وإن المشركين المستفزين سوف يرجعون مسلمين أو مستسلمين!
 سنة إلهية سلبية للرسل على الذين يستفزونهـم ليخرجوهم من أرض الدعوة، أنهم لا يلبثون خلافهم إلَّا قليلاّ، كما حق عليهم في مكة إن رجع إليها محمد




تم سنة إيجابية لهم أن اله يثبتهم إن كادوا ليفتنوهم عن الذي أوحي إليهم! ومذه السنة لن تتحول في أية رسالة مهما اختلفت عن بعض في درجاتها ومتطلباتها.


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحزاب، الآيات: •YY-7 }  \tag{1}\\
& \text { سورة اللرعد، الآية: IV } \tag{Y}
\end{align*}
$$

























الصلاة هنا تعني المفروضات اليومية الخمس، فإن دلوك الشمس وغسق الليل والفـجر لا تناسب سائر الـمفروضـات كصـلاة الآيات والأموات وأضرابها لأنها واجبة بأسبابها دون أوقات لها معينة كهذها والا والدلوك فـا في الأصل هو الميل ومو الانخفاض بعد كمال الارتفاع، فهل أن ميل الشمس

 لا لدلوكها! أم هو زوالها عن كبد السماء ولو كان فقط زوالها لكان الفصيح الصحيح "من زوالهاهِ لا „لدلوكها" ولا (الزوالهاهل" حيث اللام لا تعني البداية وجاه „إلىى" النهاية، وإنما تعني لزام وقت واسع كما بين زوالها وغروبها! . .

أم هو ميلها منذ زوالها إلى غروبها؟ ويوافقه مطلق الميل الدلوك حيك يشمل دلوكُ الزوال ودلوك الغروب وما بينهما، جمعاً لأوقات الظهرين علـا على درجاتها، وملاءمة لصيغة التعبير. (الكدلوكهاله حيث اللّام لزامُ والدلوكُ تعم

في مغردات القرآن للراغب ولسان العرب لابن منظرر الالفيقي انه فروبها وفي اللدر المنتور
 غروبها لسان العرب أنه زوالها . .

منذ زوالها إلى غروبها، وهو وقت الظهرين إجزاءة، وبذلك يجمع بين اللغة والرواية المفسرة لدلوكها بزوالها وغروبها، بل هو لغة من لغاتها (1) والسنة القطعية تقول: إنه زوالها ${ }^{\text {(r) }}$ وعلّها تعني مطالها
 تعني أوّل وأفضل زوالها :
إذاً فهذه الآية المكية تشمل الصلوات الخمّان الخمس من بداية زوال الشمس

 أَلْجَجِّه فجراً وكما في أحاديثنا .
وغسق الليل غاية ظلامه في منتصفه ومنحدره كما الليل الغاسق هو المظلمه، ولأن بداية الليل هي مغرب الشال بدقائق قبل طلوعها ما صدق الليل بداية ونهاية، فمنتصف الليل هو الوسط بينهما، لا بين المغرب وطلوع الفجر، فإنه ليس غسق اللّيل مهما كان وسطاّ

لـسان العرب وروى ابن مانئ من الأخغش أنه قال : دلوك الثمس من زوالها إلى غروبها

 ويقال للشمس دالكة إذا زالت نصف النها النهار والذا ألفلت.





 الشمس فقال النبي

 اله اله

لما يسمى ليلاً شرعياً، وتفسير غسق الليل بمنتصفه في أحاديئه تفسير لغوي دون اصطلاح شرعي خاص(1):

فغسق الليل مو بداية زواله وانحداره كزوال الشمسس، كما يروى عن


 زوالها وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهاره إذاً فالأثبه الأقوى اعتبار الغسق وسطاً بين بداية الظلام ونهايتها .
 الصـادق للشمسس، لا كاذبه ولا طلوعها، وإنما فجرها حيث يشق ضـوءها ظلام الليل فيتين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر .

قرآن الفجر هي هـلاته هـلاة الصبح حيث تبتدىء من فجر الشمس الثى



 ويينهن ووقتهن وغسق الليل انتصافن تم تال : وقرآن الفجر إن ترآن الفجر كالي النـ مشهورداً نهذه الخامسنة
أتول: وفي تفسير العياشي يروي زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر "x



 إذ تحسب نهايته بداية الفجر .



وكما دلوك الشُمس يشـمل بين الوقتين كذلك فجرها فإنها تشق وتفجر ظلام الليل شيئاً فشيئاً حتى تطلع فيتم الفجر، فالظهران هـما صـلاة الدلوك والصبح هي صلاة الفجر حيث يتنفس حتى يزيل آخر رمق من الليل.

 قرآن وإن كانت كل صـلاة قرآناً واجبة القراءة والمتا
 تشهد قرآنَ الدلوك ملائكةُ النهار، وتشهـد قرآن الليل إلى الِّ غسقه ملائكة الليل (r) فقرآن الفجر تشهده ملائكة الليل والنهار، فبين الطلوعين لا هو من

اللدر المتور \&: 197 - أخرج عبد الرزاق والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وابن

 وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أبي اللرداء
 وملانكة النهار، أتول: شهادة الش تعهها وسائر الصلوات إلا الذ الذ يعنى بها منا شهادة تخصها بما كرمها وفضًّلها ملى سواما الما


 زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عنهما المسيب قال سالت علي بن الحسين ملانكة الليل إلى السماء ولتعجيل ملانكة النهار إلى الأرض نكانت مالانكة النهار وملانكانكة



ساعات الليل ولا من ساعات النهار، أم مو من ساعات رمات الليل والنهار، ولذلك تجمع لشهودها ملائكة الليل والنهار! وقد تكون صـلا

 الوسطى بين الصلوات الليلية والنهارية، وأنها من الصـلاة الوسطى حيث الوا الظهر أيضاً وسطى بين الصلوات النهارية، فلا تعني الوسطى إلّا وقتياً لا في
 النهارية، والفجر وهي الوسطى المطلقة بين الليلية والنهارية! كما وإن صـلاة الجممعة من الوسطى فإنها مكان الظهر والجمعة هي قلب الأسبوع فهي إذاً -وسطى من جهتين
هنا صرحت بصلاة الفجر وأجملت عن الأربع الأخرى، وفي سائر



إذآ فصلوات الفجر والظهيرة والعصر والعشاء مذكورة، نم لا تمدل تصريحة بالمغرب اللّهم إلا تلميحة في آية الدلوك، والصـلاة الوسطى منها
 هِّنَ آلَيْلَّهِ
=
 يشهرما ملانكة الليل وملانكة النهار .
سورة البقرة، الآية: YYA.

سورة النور، الآية: OA.

سورة مود، الآية: lle.

هذه، إلّا أننا لا نجد آية تشمل الخمسس إلّا آية الدلوكك وإن كانت لا




ومن نم الظهيرة فإنها من الصـلاة الوسطى، وتلمح لها أو تصرح بها آيات عدة كالدلوك والظهيرة(غ

تم العصر كما في آية الدلوك وآيتي (قبل غروبها وقبل الغروبه" وآيات العشي الخمس، وطرفي النهار.


ومن تم المغرب داخلة في تلميحات كآية الدلوك وزلفاً من الليل : آيات بينات تبين موقف كل صـلاة وصـلاة تلو الأخرى وكمـا الروايات على أضوائها .

وقد تدلنا أو تلمح لنا آية قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وآيات العشي

 والظهيرة إلى خمس، وهي مكية فلتكمل الفرائض الخمس في مكة على فترات

وإذا كان البعض من آيات العشي والإبكار مدنية فقد تعني البعض من

$$
\begin{align*}
& \text { سورة النور، الآية: هA. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { ( ) ( ) ( } \tag{r}
\end{align*}
$$

 كلها لمكان القرينة في المدنية دون المكية.
 الهُجود هو النوم كما الهاجد النائم، والتهجد إزالة النوم كالإطاقة إزالة الطاقة والتمريض إزالة المرض بمراقبة المريض ولأن التفعل تكلّف فقد تعني هنا التكلف في التيقُّظ، ومن الصّ الصعب التيقظ بعد النوم في بدايته كما يصعب في نهايته أو وسطه هو درجات حسب الصعوبات.

هنا يُؤمر النبي

 العشاءين أم بعدهما، نم التهجد المقدر في أكثره ثلثي الليل وفي أقله ثلثه،

 ف (ابها تعني مذا البعض تهجداً به، قها قياً في عبادته، مـلاةً وقراءة للقرآن أم ماذ؟
 نافلة على فرضه فرض الأمة حتى تعني مقابل الفريضة، حيث النافلة المستحبة على فرضهـة

سورة المزمل، الآيات : Y-ع .
 $=$

أبي عبد الش غn
 تكليفاّ، ولأنه من أفضل الخخاشعين وهو أوّل العابدين فليست العبادة له

 زائدة لك على فرضلك، مهها شمملت قراءة القرآن في صـلاة وسواهـا ها إلّا آن آيات المزمل بشأن ترتيله في قيام الليل تضـم ترتيل القرآن إلى صـلاة الليليل،


بذلك التهجد الصارم ولأنك أفضل الخلق أجمعين وأنك أوّل العابدين


 حتم! أم إنه العصـمة العليا والقمة الأعلى من مقامات الوا الولاية؟ فما مـا هي وأنّى؟! بما أنه لا حمد إلّا لله ولا محمود إلّا الهَ، اللهـم إلّا ما ما عساه يبعئه
 من العالمين وهي الولاية الكبرى هنا والشفاعة الكبرى هناكاك، حيث اللحمد مطلق، فلتشمل ولايته في الدنيا كل العالمين، أن تشمل شرعته كل العالمين

=

 الثليل وكتب مليه وأخرج الطبراني في الأوسط واليهي في في سني (الل: ثلاث من علي فرائض ومن لكم سنة: الوتر والسواك وقيام الليل. سورة المزمل، الآية:

الفرتان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر



 الرسالية بعدما ضـاقت عليه بما رحبت وذاق منهم أشد الأذى في العهـد


. الكافرين كما تظافرت به الروايات عن النبي
 سواه؟. . . إنه ليس ترجياً من الله، فعساه ليس إلا ترجياً لرسول الله، دون تحتم على الله، فالظروف الرسالية هذه، وهجده أم ماذا من لياقته ولباقته، هذه وتلك مواقع لترجي المقام المحمود، اللذي يغبطه به الأولون والآخرون.
 مجموعة من قيامه المحمود، وزمن القيام ومكان المان القيام المححمود، وقد قام

 كله محتده المحمود في كافة المجالات وبعئه إلى مقام محمود، ولا جعله وإجلاسه مقاماً، خلاف ما يروى شالاذاً آنه تعالى الّى (ايـجلسه مـعه على السرير|"()) ولا - فقط - إنطاقه بـما ينطق پلبيكك (1) سورة الفتح، الآية: MA.
(Y) (Y)
 يجلسني معه على السرير

وسعديك||(1): وإن كان هذا من مخلفات مقامه المحموود! ومهما يكن من
 الأخيرة والولاية العامة الإلهية على كونه دائباً قائم الليل سابح النهار سبار

طويلا" .


وسلطانه النصير هو من مقامه المحمود هنا، كما شفاعته الكبرى من





لصاحب هذه الرسالة السامية.





 التي ما لها من سباق هي العصمة المحمدية التي يطلها ربّه ليل نهار .
(1) المصدر أخرج ابن ابي شيبة والنسائي والبزاز وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم
 عن حذيفة قال يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفلمم البصر حغاة عراة كما

 إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت نهذا المقام المحمود.

الفرتان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر
وإن ذلك استسلام تام للرب تبارك وتعالى، أن يستضيف إلى حوله حول الله، وإلى قوته قوة الله، وإلى إرادته إرادة اله، بل يرى أنه پلا حول ولا قوة إلا باللهّ فيجعل نفسه مجاللآل لمشيئة الله، فلا يشاء إلّا ما يشاء اللها بعدما يكرّس كل طاقاته في تحقيق وتطبيق مرضاة الله، لقد كان للرسول





 إن السلطان النصير أيآ كان يختص بال





اللر المتنور ع: 191 - أخرج أحمد والترمذي وصححهي وابن جرير وابن المنذر والطبراني


[الإسراه: •1]


 وإقامة كتاب الله تعالى فإن السلطان عزة من اللا تعالى جعلها بين مباده ولولا ذلك لغا بعضهم ملى بعض وأكل شديدمم ضيعيفمر.

IV : سورة مود، الآية (r)
ملحقات الإحقاق . أخرج الحاكم الحسكاني في شوامد التنزيل ج ا ص 1 (Y\&^ ط بيروت =

كما وإن من سلطانه النصير استقامته وهيبته وسيطرته، فقد زوده اله بسلطات ربانية متصلة به ومنفصلة عنه، ولأن هذه الرسالة السامية عالما


 المعصومين
 وتطبيقة كاملة لرسالته في العالـمين، كمـا تتحققت على ضـونـئها كافة
الرسالات الإلهية.

إذاً فهي حُصالة غالية من كل سلطانه النصير، المنقطع النظير في كل سلطان نصير، فإنها انتصارة صـارمة لرسالة السـا تشرد له بتمرّد مارد من المرسل إليهم طوال التاريخ الرسالي، واليا والآية التالية تبشيرة لطيفة بحق ذلك السلطان النصير :

 نَصِفُونَ) (r)
(r) (T)

 = ملي بن ابي طالب سلطاناً ينصره على أحدائه.
سورة الفتح، الآية: YA.

(Y) سورة الالنياء، الآية: 1A.

 لقد قال الرسول هذه الكلمة الطيبة فيما قال في سلطانه النصير عند ما
 سيرته زمن الرسول الإسلامية العالمية في قيام الإمام المهدي عجل الـا
 وجولة، يتنفّخ ويتنفّج ولكنه مشٌّ سريع العطب كشعلة الهشيم!!

سورة إيرامثم، الآية: الآية: IV.


 الطبراني في الصغير وابن مردويه واليهي في الدلالثل عن ابن عبالي

 الططسي بإسناده إلى سليمان بن خالد تال حدئنا علي بن موسى عن أبيه عن جععر بي بن ميحمد
 جلدران الكعبة إنما نزلها وكسرها علي
 تتادة عن ابن المسبب عن أبي مريرة عن جابر بن مبد الش الالنصاري قال : كنا مع رسول وراله
. . . ورواه مثله أبو المؤيد موفق بن أحمد بسنده عن أبي ميم عن علي بن أبي طالب


مام القائم ذمبت دولة الباطل
 القانم

حيث تعني أن مجيء الـحق تماماً وزهـاق الباطل تماماً ليس إلّا بيمين
 بلا أي تبذير :

وفي الحق إن الحق كيانه الانجـلاء والقرار، والباطل كيانه الجلاء والاندحار! . . . والحق وإن كان جائياً قبل ذلك الحق ولكنه لم يكن بالذي



 من حياته البائدة، فلا بدءً له بعد ولا عود، وإنما هما الآن وعلى مرّ الزمن والأجيال للحق! الحق الخالص الصـارم بمن له من أنصار صـامدين، ثابت لا حِول عنه، والباطل زاهق مهـما كان له من أنصار .. . فالباطل شـجرة خبيئة اجتيت من فوق الأرض ما لها من قرار حيث لا يطمئن إلى حقيقة مهـما تنفّج وتنفّخ فإنه هش سريع العطب . . . وهو زبدّ يطفو على الـو الماء ويخيل إلى من غربت عقولهم أنه عال، ولكنه يذهب جفاء ويبقى الماء.

في معترك الحق والباطل، القوة كلها للحق حيث يُضرب على الباطل

 إن الحق من اله ومو مع الله ومن ورائه اله، والباطل من الشيطان ومن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة نصلت، الآية: } 1 \text {. }  \tag{1}\\
& \text { سورة سبا، الآية: }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الأنياء، الآية: 1A. }  \tag{r}\\
& \text { سورة الشورى، الآية: Y\& } \tag{£}
\end{align*}
$$



الباطل كلما أرعد وأبرق وعربد لا يملك عقولاّ صـافية وحقو لاّ ضـافية،
 به عقول، مهما عارضه من لا يعقلون! لقد جاء الحق في القرآن (YO\&) مرة ولم يجىء الباطل إلّا (Y) مرة، ولأن دلائل الحق تحيط بنا وليس للباطل


 نَكِفْتَ كَانَ عِقَابِ| (0)


 مساك له ولا سماك لبنائه وإنما يبقى امتحاناً وبلاءً في دار البلاء وَأَآلَعْقِبَةُ


: 气 (

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة يوسف، الآية: Y) } \\
& \text { (Y) سورة المائدة، الآية: } 07 \text { (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) سررة غافر، الآية: 0. } 0 \text { (7) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {.V. سورة المؤمنون، الآية: (V) }
\end{aligned}
$$

القرآن كله شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ومزيد خسار للظالمين، ولا تعني


 ورحمته بالمؤمنين فما بال غيرهم يؤنَّبون ويعذبون ولا ولا يشملهـم هدى الْـى القرآن؟
 والرحمة حاصلتان للمؤمنين بالإيمان، وغيرهم يحتانجونها حتى يحصل الإيمان! والظلم داءٌ عضالّ فكيف لا يشفيه القرآن.

 كان - إذا فتش عن الإيمان، وكفره قصـور وشك مقدس ولمّا يصل إلى
 (8)

وأما المتعنت المتعمد في كفره وظلمه فهو الظالم الذي لا يزيده القرآن

 والرحمة بجاذب الإيمان مـمن نظفت فطرته ولطفت سريرته، وإن لم يصل قبل الإمعان في القرآن إلى واقع الإيمان .
والظالم نفسه والظالم آيات ربه، الذي غربت فطرته لا يزيده هذا القرآن

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحج، الآية: •M. }  \tag{1}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: } 1 \text { الآ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة البقرة، الآية: Y الآلا }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأهران، الآية: or } \\
& \text { سورة يوسف، الآية: 1•1 } \tag{0}
\end{align*}
$$

 مرض أياً كان في الروح أم في البدن، ولا الرحمة إلاّا مزيد قوة بعد نقاهِ



 وهي مزيد سلامة للأبدان! إن القرآن شفاء ورحمة لحد الحا سمي شفاء ورحمة،



 آية الشفاء والرحمة، كما بيناه.

 شفاء!(V) لمن دخل مستشفى القرآن، فإنه هالشفاء الأثفى"، . . (امن استشفى

$$
\begin{align*}
& \text { سورة البقرة، الآية: •1. }  \tag{1}\\
& \text { سورة نصلت، الآية: } 1 \text { ع }  \tag{r}\\
& \text { سورة يونس، الآية: ov }  \tag{r}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: هو الانيا } \tag{£}
\end{align*}
$$

(V) نور الثقلين r: r| (V)



 هدى من الضـلالة وتبيان من العمى واستقالة من العثرة ونور من الظلمة وضياءٌ من الأحداث وعصمة من الهلكة ورشد من الغواية وبيان من الفتن وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكمب|"(r). "وإنما الشُفاء في علم الآلم




تنديد بنسيان الإنسان نعمة ربه حين ينعم عليه، ويأسه حين يمسّه الشر (اوالدهر لك يومان يوم لك ويوم عليك فإذا كان لك فلا تبطر وإذا كان عليك

=


「 الصول الكافي ج المقلمة من الفرقان.

$$
\begin{align*}
& \text { المصدر السابق } \tag{r}
\end{align*}
$$

نور الثقلين


 المصدر السابق

 سورة النجم، الآية:
سورة العلق، الآيتان: V، V.

فحين يُرك يبطر إذا أنعم الها عليه فاعرض ونأى بجانبه، ويئس حين يمسه الشُر، فمن
 والشُر والضر يقنط ويئيس ما لم يرجو الله ويأمل، وهنالك تتجلى القيمة القمة لشفاء القرآن ورحمته، أو خساره ونقمته، وكل يعمل على شاكلته.
产

 حيث الرب يعلم عمل المربوب بشاكلته!
ترى وما هي شاكلة كل عامل يتبناها في عمله تقوى أو طغوى؟ مـع العلم أنها ليست الشاكلة الصورية؟ الشاكلة صفة لموصوف محـي فطرته؟ وهي لا تختلف فيمن فُطر عليها! ولا تتخلف عما مي علا عليها ولا
 وكبيرة، فإن لها أحكاماً عامة يشترك فيها كل المفطورين عليها! أم هي العقلية والفكرة؟ وهما على اختلافهما بين العاملين، لا تكفيان تبنياً للأعمال، فكثير هؤلاء الذين يعملون أعمالاً خلاف فِكَرهم وعقلياتهم!
 يخالفه في قوله أو عمله أم فيهما؟!
أم هي النية التي تتبنى العقيدة، إن صالحة فصالحة فإلح وإن طالحة فطالحة؟ وكأنها هي (فالنية هي العمل|" حيث العامل الهِ الأخير لكل عمل هو النية التي تستبع الإرادة نم العمل!
تم ترى النية الحاصلة من عقيدة وهي حصيلة العقلية والفكرة، هل تنتهي إلى سجية علينية أو سجينية هي لزام كل إنسان، إذاً فهل الشاكلة
 تدخل لإرادة العامل؟ وهو جبر في الأعمال التكليفية ويخالف العقل والنقل وحديث پألشّقي من شقي في بطن امه والسعيد من سعد في بطن أمهال مفسراً

 الحاصلة عن العقلية والفكرة، فإن ابتدأت هله من الفطرة غير المححجوبة
 أنتجت الطالحة، وإن كانت بين ذلك عواناً خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئاً . فالنية الصالحة هي التي تنبع من الإيمان وتوافق سنة اله كما يروى : "لا ولا ولا ولا قول إلاّ بعمل ولا قول ولا عمل إلّا بالنية ولا قول ولا عمل ولا نلا نية إلا بإصابة السنة|(1)

فنية كل إنسان على جذورها وفروعها هي شاكلة الإنسان وماهيته حيث تشاكل عمله ويشاكلها عمله، فإنها حصيلة فعلية لطاقاقاته الروحية كلها
 لكل امرئ ما نوى" وقد عبرت عنها بالشاكلة لكي تشملها وكل ما تتبناه النية وتتبناها في العمل .
ولأن النية هي النبعة الأصلية فالحق يقال الينة المؤمن خير من من عمله وني


 الانسانية أو البهيمية! كما النية هي شاكلة العمل .


[الإسرَاه: A\&]. يعني على نيته .

وليست الجزاء إلّا بالعمل اللّهم إلّا في النية الحسنة ولمّا تصل إلى (الـعمل أم لا يصل عنرآ، فلا عقوبة على النية السيئة خلاف ما يروى الا اللهم إلّا على العقائد السيئة فإنها من أعمال القلوب.

ولأن الآية تأتي بعد الإيمان والظلم اللّإيمان المـختلفان فيمن وُجِّه إليهم القرآن، فليكونا عملاً يستتبع الشفاء والرحمة أو الشُقاء والخسار والزحمة، عملاّ يتننى السريرة النية.

نجد الروح في سائر القرآن - أي روح كان - تذكر في واحد وعشرين






نور الثقلين

 نياتهم كانت في الدنيا أن لو بقوا فيها أن بطيعوا الشا أبداً فبالنيات خلد الد مؤلاء ومؤلاء ثنم تلا
 أتول: قد نصلنا البحث عن الحلّلود وحدوده في بابه أوائل مذه الـوردة وفي الثنا
 الجزاء بالعمل تنافي العقوبة على النية، وأما الثواب على النية نمن فضل الها سورة السجدة، الآية: 9 الج
 سورة المبادلة، الآية: Y. سورة فافر، الآية: 10.





 فالروح - إذاً - هو ما به حياة إنسانية - إيمانية - حياة الوحي والروح القدسي، أم حياة منفصلة كالروح الأمين والروح زعيم الملائكة، فالروح الانـي القدسي والوحي مما روح الأرواح المتصلة كما الأخيران مما روح الانما الأرواح المنفصلة، مهما كان قبل الخمسة روح النبات وروح الحيوان.



 روح القرآن حيث الفصيح إذاً (عن روح القرآن - أو عن وحي القرآنه وإنما عناه كما عنى سائر الأرواح من نباتية والـى قدسية في القمة، متصـلة ومنفصلة!


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النحل، الآية: Y. } \\
& \text { or (Y) } \\
& \text { 1• (r) } \\
& \text { AV ( } \\
& \text { (0) (0) سورة الثقر، الآية: \&. } \\
& \text { (1) (1) سورة النبا، الآية: هب. } \\
& \text { (V) سورة المعراج، الآية: ع }
\end{aligned}
$$

طول سني الرسالة الإسلامية، إضافة إلى الأسئلة الماضية(1)، من أي كان


كلها، ومن أية ناحية حول الروح
فكل سؤال في العهدين: المكي والمدني حول الروح آيآ كان في الفترة




 حدونها فمن ذا الذي أحدنها وما هي ذاتها وكُنها؟
 ولا معنى لـ (امن شيء ربيه! فهل شيء ذاته؟ فإشراك! أم من شيء غير غيره؟

فلماذا الشيء بدل الفعل! :
ولا يعني "امن فعل ربي" حيث الفعل قد يكـون بـحاجة إلى تـدرّج ومعدات قد لا تحصل وليس هكذا فعل ربي، ولا من أمره التشريعي وإن
 (1) اللر المتور ع: اهج - أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن جرير وابن

 بعضهم لبعض : سلوه عن الروح وتال بعضهم لا تسالوه فسألوه فقالوا : يا محمد! با با الروح؟

 عباس عنه هِ



الأمر التكويني بمجرد الإرادة بتدرّج أم دون تدرج، فمن أفعاله تعالى ما فيه






 الوحي، دون أن يكون للخلق شأن فيها إلا ظرفآ يقبل منزلاً لهـذا الأمر،

 الأسئلة الأربعة مضروبة في الأرواح السبعة تصبح نمانية وعشرين سؤالآل نم



فعن روح القرآن: الوحي - هل إن كلام الهَ حادث أو قديم؟ إنه أَنْـرِ رَبِّهُ وكل أمر ربي حادث فإنَّه فعله دون ذاته وصفاته .

وهل إنه نتيجة تكامل العقل، فهو - إذاً - يوحي إلى صـاحبه؟ آم هو عند تمامه وكماله يوحى إليه من ربه، فهو هنـالك (امن أمرنالها ومنا نتا نـيجه

 القلب عن كل كدرة وظلمة، فهو من فضل ربي بداية وعلى كدِ مني، نمر
 تم وروح الإنسان حادث بإرادة ربي - إذاً - فمادية، حيث الأمر الفعل

من ربي - وهو خلقه - لا يشبهه تجرداً إلهياً، فليس إلّا مادياً مهما كان رقيقاً كأنه تجردي

الروح مخلوق كما الجسم مخلوق وهما من أحل المادة على اختلافها في الشفافيّة والكُدرة، ولكنما الجسم في غير المادة الأوّلية يُخلق تبدُلاً على الِّى


 إلقاءه بـ (امن أمرهاله ووحيه كروح اللقدس المتصل بقلوب المعصصومين (امن

لا يعني الأمر في الروح إيجاد المجرد مقابل الخلق إيجاداً للمادة وكما
 الخخلق، فكما له خلق الكون بروحه وجسمه، كذلك أمر الكون بتدبيره،


 عرش الخلق بروحه وجسمه هو أمر التدبير، فكما له أمر التكوين كذلك له التدبير دونما ندٌ له في أي الأمرين .

 والخلق!

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الالعران، الآية: عه. }  \tag{1}\\
& \text { سورة الأعراف، الآية: عه. } \\
& \text { سورة يونس، الآلية: r. }  \tag{r}\\
& \text { سورة يونس، الآية: ابّ } \tag{}
\end{align*}
$$



 دونما حاجة إلى معدات مركبات، وإنما كلمة الاكن" التكوينية! لنا آدلة من الـن القرآن والسنة والعقل على آن الروح مادية الحدوث وانـ والبقاء، فلا هو مجردٌ حدوناً وبقاءّ، ولا مجردٌ بقاءٌ على ماديته في الحدوث

وأما القرآن فقد توحي لكون الروح الإنساني من عالم المادة، مهـما




فـ هالإنسانهل لا جسمه فقط أو روحه فقط - تلمح كتصريحه أنه مجموعة الإنسان، وأحرى بروحه أن يعنيه فإنه ما به الإنسان إنسان! هذا الإنسان

 اللطـريـق بـيـن الإنـسـان الأول ونـسـلـه ولْ
 لائحاً، وأما الروح المزيج في أصله مع جسمه فلا يلوح منه شيء حتى الآن

(0) سورة السجدة، الآية: A.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع عشر
هنا خلقٌ أول بجزئيه من طين نم نطفة فعلقة فمضغغة فعظام مجردة، فكسونا العظام لحماً وفي كل هذه المراحل هو في خلقه الأوّل، مهـما كان فـان فـا







 السلالات، ترى وما هو الدليل أنه منه رغم آنه آخر؟.
 حتى يكون الروح خلقاً آخر يختلف عن البدن تماماً، بانفصـالٍ مطلق دون




 السلالات، كذلك الروح سلالة لطيفة من أجزاء بدنية لها صـاحاحية الإنشاء روحاً دون سواها، ولعله يعنيه الحديث (إنه من الملكوته : حقيقة غير مرئية
 الملكوت هي حقيقة الملك، ومنها ما هي مع الملك كونآ وكيانآ، وهو كل الكا
 وهي ما عند الله من حقيقة الإرادة التكوينية ومنها.

فكما تتسلل سلالة من الوردة هي العطر ثمم تمزج بالوردة غير المـمزج الأول، فالعطر كان مع الوردة ما كانت وردة، نم أخذ عصرأ عنها كسلالة،


آخر مزج في الوردة، وهنا يصح القول في عطر الوردة:
 بون، حيث البدن ظاهراً هو البدن قبل تسلل الروح منه وبعده، دون الوردة!
 النطفة سلالة من طين، وبينهما عوان في السلالات التكا ملكاملاتلات، والرو


 تسلل الروح من البدن، ومن نم التكاملات العوان بين ذلك متك متفرعة على


 المتسلل من ذلك الهيكل؟
ومحتملات إنشاء الروح بعد اكتمال البدن كالتالي : 1 - أنشأه الهله لا من شيء كما الـا فإنه إنشاء ثان للبدن، وليس إنشاءً بسيطاً للروح لا من شيء! Y

 ع - أنشأه الله من شيء بدنه، إنشاءً مركباً يعني تبديل البدن بعد خلـد الأول خلقاً آخر بتمامه؟ والبدن هو البدن فأين الآخر؟! هكذا ولكنه تبديل

لأجزاء لا نعلمها من البدن إلى روح، 'نم نفخه فيه لا ككونه قبل إنشائه
 إنشاءه روحاً، نم نفخه فيه، فهو الإنسان المنشأ خلقاً آخر حياً يعقل، بعدلا بالّا

 البدن بروحيه حيواناً جرنومياً ونباتياً، وإنما بالروح الإنساني عقلاّ والروح الحيواني للإنسان .
هذه آية محكمة بياناً مكيناً متيناً كما نفهم لكيان الروح، أنه مُنشأ من البدن بعد اكتماله: فمنفوخ فيه بعد انفصالد، كما تدل عليه آيات النفخ، إذ يتطلب كونه خارج البدن حتى يصح نفخه فيه، وآية الإنشاء تحكم بـخلقه من البدن، ونتيجة التجاوب بينا هي إنشاءه من البدن نم نفخه فيه! هـذ






 طريل وفيه قال الساثل : أخبرني حن السراج - إلى تروله - : والروح جسم رقي




 امتلأ الزق منها فلا يزيد في وزن الز الزق ولوجها فيه ولا ينقصها خروجها منه كذلك الروح لئس لها ثقل ولا وزنها المصلر السابق نفسه.

العقل (1) شهود نلاثة على عدم التجرد المطلق للروح الإنساني، وإنما تجرد نسبي يعني أنه طاقة عاقلة تنبثق من الهيكل الإنساني بعد اكتماله فهو مادي دون تجرد، سلالة من البدن تدبره وهي حياته كسائر الحياة في نشأتي
 سنة أنه مجردٌ عن المادة إطلاقاً، بل هو طاقة مادلادية تساكن بدناً مّا ما وبها حياته، مادي الولادة، ومادي البقاء، ومادي التعلق في مئلث اللحياة: وترى هل للروح ثقل وأبعاد ولون آم ماذا كما للجـا له كل ما للجسم كجسم لا كأجسام خاصهة، فالروح تشارك سا سائر المادة فيا في
 مادة كسائر المواد، ولا طاقة كسائر الطاقات، بل هل هي طاقة خلا
 تُحلٌّ بما عندنا من مقياسات، ولأنها لا تُحس ولا تلمس ولا تدرك بالحواس الخمس
وما في الحديث أن اليس لها ثقل ولا وزنها نفي لما عندنا من موا موازين الثقل والوزن، فكما أن الريح في الزق لها وزن، كذلك الروح فلـي في الجسمّ، مهها لم نسطع على وزنه! .

 لتجرده عن مطلق المادة فأزلي فني مـا سواه، نحلدوث الروح إذاً يعني كونه مادياً، كما أزلينه تعني تجرده، وتجرده يعني أزليتها .. .
وضرورة مجانسة العلة والمعلول ليست إلا في العلة الوالدة حيت تلد المعلول، إلما بتهولها


 من شيء أو من شيء مو خلقهه والما أن تجد ذات المعلول في ذاتها التها فذلك يحيل خالقيها إلى الوالدية!

وفي حديث مجانسة الروح للريح تصريح أنهما مثلان في الطاقة المادية واللطافة، مهما اختلفا في الطاقة العقلية والحيوية ككل! كما وتؤيده آيات
 فالتجرد المطلق للروح هرطقة مطلقة، أن تكون مجردة الذات ولادة أو بقاء وممجردة التعلق، كذلك وأن الروح هي الهيكل الجسمماني أو الدم أم ماذا مما يرى، ويتلوها تجرده في كونه وتعلقه في كيانه، بل هو طاقة عاقلة

سورة الحجر، الآية: Y9.


 وإنما أخرجت ملى لفظ الروح لأن الروح مجانس للريح، وإنما أضانه إلى نفسه لانه

 وفيه ح (YY) في كتاب كمال اللين وتمام النعمة بإسناده عن محمد بن علي الئي الثاني (الالمام الجواد



 أين تنمب روحه؟ نإن روحه معلقة بالريح والريح معلقة ني الهوى إلى وتـ ما ما يتحرك صا صاحبها





 تذب وتدنع الفساد عن كل شيء وتطيبه نهي بمنزلة الروح إذا خرج جن البي البدن نتن وتغير تبارك الشا أحسن الخالقينه.

متسللة عن البدن، يدبر البدن ولا يعيش إلاّا في بدن أيآ كان من الثلاثة، اللّهم إلّا أرواح عالية لا تحتاج إلى بدن إلاّلا تجربة وامتحاناً .


 والبقاء، ولا مادي الحدوث تجردي البقاء ولا عكسه بل هو مادي الحدوت

والبقاء (1)


 جواب، حيث ينفي كونه أمراً مستقلاً دون الرب فأزلياً مجرداً، أم حادناً بغير أمر الرب!

كما القول: إنها جواب بتجرد الروح، حيث الأمر يقابل الخلق ، كما
 تدرج، والخلق في إيجاد الماديات بتدرج. .. ذلك أيضاً تأويل عليل خال الـ . عن الدليل

(1) (1) الاحتمال الثاني وعكسه تناتض، ، نمادية الحبوث تجعل كيانه طاقة مادية سلالة عن


 والمعرةة دون طفرة وتقزة من نقيض إلى نتقض! ! (r) سورة الأمران، الآية: 0 ( 0 ( (r) سورة الفرقاذ، الآية: r.

فهل الروح لا شيء، أم شيءُ أزلي إلهي، أم شيءُ حادث، والثيئية الحادنة


 شيء مـخلوق له، ومـا أمره في خلق كلّ شيء إلّا واحدة . إرادة واحدة الِّ
 مراده إلى مقدمات قد لا يقلدر عليها، أو تحتاج إلج إلى مضي زمن ألم أم ماذا،
 حاجة إلى معدات أخرى.


في الخلق ما يشاء|"(1)
وآية الخلق والأمر لا تعني إلا إيجاد الكون وتدبيره أنهما من اله، لا
أنه الـخالق والممدبر غيره، أو أنه الـمدبر واللخالق غيره وكا وكما تبينه الآية
نفسها
فعالمم الخلق مو الإرادة التكوينية لأي شيء مكوَّن، وعالمم الأمر مو الإرادة التدبيرية لأي مكون، دون تفلت وتخلف هنا وهناك. إن تفسير الأمر بإيجاد المسجردات تنافي اللغة والآيات، فالأمر شيء
 إنه جزء من الشيئية الربوبية، وإنما من فعل ربي وإرادته، كما آن العالم كله



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) }
\end{aligned}
$$

من فعله وإرادته، سواء كان متدرج الكون أم دفعي الككون، فالمادة الأولية
 لله بأنه كلمح البصر أو أقرب لا يعني إيجاد المـجردات، وإلنما وإنا الإيجاد أي إيجاد، فلا تدرج في حصول مرادات الله، مهما نرى تدرجاً في خلق الله! الها


هـنا ملـكُ وهنـالك ملـكـوت، والـمُـلك هـو الظاهـر مـن كـل شيء،



 ملكوت هو حقيقة التعلق بالها
 هنالك نشوية لا جنسية، فليست الروح جزءآ من ذات الرب ولا متولدة منها
 رَّبّهج : فعله وإنشاءها
هذا روح الإنسان ومن تم روح الإيمان (r) فإن كَتْبه وتأييده من الله مهما
(1) سورة يس، الآيتان: Ar، Ar.




 الشيء الذي ليس له جوف، فإنما الروح خلق من خلقه بصر وتوة وتأيد يجعله في قلوب المؤمنين والرسل.

كانت عقيدته وعمله في البداية من الإنسان:


 عِبَادِنَّأَهُ (r)







=
 [الإسراه: 0م] قال: خلق أهظم من جرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير (1) محمد (1) نفس المصدر السابق.

Y:سورة النهل، الآلية) (Y) سورة الشورى، الآية: هr




(1) سورة مريم، الآية: IV. سورة النحل، الآية: 1.Y) (V) (9) (ا) سورة القدر، الآية: ع.
 (11) سورة المعارج، الآية: ع

ففي وحي الرسالة المحمدية يتنزل الروح الأمين من أمر الها بأمر الهّ،




 الرسالات غيرها ويينهما متوسطات عوان الثانـ تلكم الروح القدسية في محمد جبريل وميكال ومن الروح زعيم الملائكة وهي كسائر الأرواح من أمر الش دون سواه.

 المشركون أم السائلون عن الروح آم العقلاء أجمع، نم العما العملم قد يعني العلم

 تمانية عشر، قد تعنيها الآية كلها، على مراتبها في درجاتها وراتها أدبياً ومعنوياً!

وقد تصدق بعضها روائياً.
فهم والكذين لم يؤتوا من الها فوائد العلم فوصفوا ربهـم بأدنى الأمثال

 المقدسة كما يهرفه الخارقون ويكذبه العارفون.
 طريل يقول فيه اووصف اللنين لم يؤتوا من اله نوائد العلم منهم،

وهم الخلق أجمعون فـ المّ يؤت من العلم إلّا أناس يسير فقال وُوَمَّا

فـ وأَلِيلَا مُ من العلم قلة في قلة في قلة أوتيها العالمون أجمع مهما كان نصيب أصحاب الوحي على مراتبهم أوفر تم من يليهم، واقليل) أوتوا قلة واحدة هي (من العلم المطلق"ه هم رجالات الوحي وأخرابهـم، إذ لم يؤتوا على عُلّاتهم إلّا قليلاً من علم الغيب، مهـما كان كثيراً آلما وجاه الآخرين، فإنه قليل وجاه رب العالمين (اوما أوتيتم كثير فيكم قليل عند الهس|(Y)

فأين هذه القلة القليلة من العلم والنيل من حقيقة الروح كما الله يعلم،

 تم لا يعلم هذه القلة سائر الخلق، وإنما يعلمون بما أوحى الله مثلثاً من علم
 اَأَنـرِ رَّقِّه في كيانه.




 المصلر ح






فإذ لا علم بالروح إلا قليلاً للأقلين نم القليلين فبأحرى لا طاقة لخلقه

 أيآ كان، اللّهم إلّا قليلاَ، وله في وحيه مثلث الروح: منزلاً هو روح العصـمة في قلبه، ومنزلاً به هو روح القدس جبريل أم الروح عظيم المـلائكة، ونازلاً هو روح الوحي قرآناً وسواه من وحي روح وكمثال على عدم استقلاله لـ أيآ كان، من وحي وروح العصمة القدسية، يتهدده ربّه خطاباً بإياك أعني واسمعي يا جارة، أن ليس الوحي ومثيله حصيلة كمال العقل ونل ونبوغه (وحي


وإنما هو أمر من أمر الرب يهبه لمن يشاء ويصرفه عمن يشاء: ولئن . . .


لو أن هذه الروح أو تلك كان من أمرك ككل أمر منك، فلا تذهب إذاً عنك، حيث الاستقلال في الحصول على شيء يمنع الاستغلال في الذه النها


روح قدسية ومن وحي ..
لقد شاء اله أن يحتبس الوحي عن رسوله لفترة قصيرة لِحِكَم شتى، منها

 ولكنه لا يشاء حيث اصطفاه برسالته على علم.
(1) اللر المنور ع: : Y (Y) سورة الضيحى، الآية: با




عن غيري! .
إن الروح الأمين هو من أمره وينزّل بالروح إليك من أمره، فليس هنا وهنالك في أمر الوحي إلّا أمره لا سواه الا

 وفيما لو ذهب بالني أوحي إليه من روح النبوة أو روح الوحي ولَا بَاِّدُ


 ردحاً من الزمن دون ودع ولا قلى.

$$
\text { (1) سورة الأعلى، الآية: } 7 .
$$

(Y) نور الثقلين بَ المورزي حديث طويل وفيه قال الرضا






 المصلر ح !

 الإرادة مي القدرة كان قد أراد أن يذهب به بقدرته، فانقطع سليمان . .

وأما انقطاعه لوذعِ أو قلى حيث همـا في خيانة الرسالة لا سواها :


1... ${ }^{(r)}$ ولكنه ليس بالذي يخون في رسالته أو يزيغ(r) أو يخطر بخلده، وليس

الهل ليبعث من يخون.
وحين يتهلد ربُنا رسوله بذهاب ما أوحى إليه لو زاغ، فها فهل يشمل
 خانوا وزاغوا وكما يروى عن النبي الا

 أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولهـها (عا لا لا أو يأتي
(1) سورة الحاقة، الآية: £ \&.


 ولست ملكاً إنا محمد بن عبد الش! فقالوا : إنا لا ندعوك بال باسمك - قال : فإنا أبو القاسمّ







. . . . .
(اعلى الناس زمان يرسل إلى القرآن ويرفع من الأرض)|(1) أو (ينسـج من القلوب والمصاحفل|(٪) (افيصبح الناس ليس في الأرض ولا في جوف مسلم

وترى ما هو الذنب الذي به يرفع القرآن؟ هل هو الكتب التي يكتبونها
 منه يعرض على الحائط وكما في أحاديث العرض، اللهم إلّا أن يُعنى الكتب التي تجعل القرآن منسياً!
أم إن رفعه يعني رفع علومه وتطبيق أحكامه؟() وهو واقع في أمة اتخذت هذا القرآن مهجوراً، وقد يعنيه انسباخه عن القلوب انِ حيث تنقلب عنه وعن المصاحف حين تهجر تفقهاً وتعلماً أم وقراءة. وفي الحق أن القرآن منذ بعيد زمن منسبخ مرفوع عن أرض الإسلام وعن
 أقبل إلى درسه يُرفض أو يتهم بالجهالة والباطلة واللا فلماذا القرآن؟

 اله

وحرموا حرامه فإنه سياتي على الناس زين الثماذ . . .
(Y) المصلر - أخرج ابو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن حذيفة وابي مريرة قالا قالل رسول

اله الهِ

 الناس ما مذه الكتب التي بلغني أنكم تكتبونها مع كتاب الها يوشك الن الذ يغضب اله اله لكتابه فيسري
 بالمؤمنين والمؤمنات؟ (7) كما أخرجه محمد بن نصر عن الليث بن سعد قال: إنما يرنع القرآلن حين يقبل الناس على الكتب ويكتبون عليها ويتركون القرآن .

وهنالك كتب علمية عميقة هي التي تشكل علوم الحوزات وتنـي
 لمتحري الحق، فهذا رفع للحجة عن المؤمنين به والكافرين، وتم إذا الذا استحق
 تتهدد الآية برفع القرآن إلّا الرسول تدليلا على آن الروح: القرآن وسواه،
 على الله بعض الأقاويل، تدليل على عصـمة القرآن وأنه حـجة بالغة على الـى المكلفين، ثم لا تجد تصريحة ولا تلويحة تهلد العصاة برفع القرآن. إلّا آن

 فَّْلَا كِيُيًا (1) أو يُعقل انقسام القرآن في كونه بين المؤمنين فكائن وبين غير المؤمنين فغير كائن، اللهم إلّا في شفائه ورحمته.

 كما لن يحيط بعلمه روحاً ظاهرة كالقرآن أم خفية كروح الإنس الإنسان أو القدسي الرسالي أم ماذا؟:

 والممئل المتتحدى فيه ليس فقط القرآن كله، وإن كان أعضله، بل وبأبعاضه ما يسمى قرآنآ كسورة مئل الكوئر، أم وآية تامة، حيث الآية الإلهية (1) سورة الأحزاب، الآية:
 بحثاً مفصـلاً عن إمجاز القرآن.

هي الدالة بنفسها على أنها إلهية، وكل جملة من القرآن آية فالتحدي باتيان المثل تشمله كما تشمل سورة وعشراً وإلى كله.

كما الممائلة المتحدى فيها تعم جانبي اللفظ والمعنى، فإنه القرآن فيهما، وليس كلهم عرباً يتحدون به لفظياً! .

 مع جن، ولو تظاهروا طول الزمان وعرض المكان، ولو كرسوا طاقاتاتهم كلها . ${ }^{\text {( }}$ (

وقد تلمح الآية بإمكانية اجتماع الإنس والجن، وإن أحالت أن يأتوا
 تحيل ما بالإمكان توفر وسائله لا المستحيل بداية ونهاية! وترى هذا الإنس عرفنا عيّهم عن الإتيان بمثله حتى الآن، فكيف لنا التعرف إلى عي الجن في هكذا إتيان؟.

نور الثقلين ؟: • •





 فبهتوا.
اللد المنتور ع: ب• r - أخرج ابن إسحاق وابن جرير ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن





نقول: لأن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم فلا أحسن منه أيآ كان،



 التدجيل في مذا التيل، ولمّا ولن! إن معجزة القرآن كافية لكل إنس وجان ولن في في أي حقل من الحقول وأي
 الْ


 الرسول غيرها وهو دونها خلوآ من الخلود في حجتها ، أم خلواً من حجة:

: (4) (4)
التصريف هو التكرار والمئل هو مواصفة المقصود بما يمئله ويُقرّبه من






(1) (1) سورة العنكبوت، الآيتان: 01، هو 0 (18) (Y) سورة النمل، الآية: عال

 كعُنُورًا في زاوية من مذه الثلاث
هكذا قصّروا في إدراكهـم فقصرت عن التطلع إلى آفاق الإعجاز القرآنية

 الألوهية دون أدب ولا تحرُّج، لم ينفعهم أو يكفهم تصريف القرآن من كل

الأمثال -:





أربعة عشر شخصاً من صناديد قريش يطالبون الرسول المعجزات في زعمهم (Y)

 أخا بني أسد والأسود بن مبد المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المين المغيرة وابا جهل بيل بن


 رسول اله
 نعلم رجلاً من العرب أدخل على تومه ما أدخلت على تومك لقد شتمت الآباء وعبت الدين=

خلواً عن أية حجة لو جاءَ بها، أم فيها حجة ضئيلة أمام القرآن، هؤلاء الجهنميون يتطلبون في تعنت وتزمت هذه السبعة من أبواب الجحيم، والقرآ القرآن

فاتح للعالمين أبواب الجنة والنعيم!
وفي الحق أن هؤلاء الحماقى الطغاة ما تطلبوا هذه السبعة وأضرابها طلباً للحجة ووصولاً إلى المحجة، وإنما إفحاماً على الرسول فيما تعنتوا حيث يقول قادتهم رلقد استفحم أمر محمد وعظم خطبه فتعالى الوا الوا نبداً بتقريعه
 ويصغر قدره فلعله ينزع عما هو فيه من غيّه وباطله وتمرده وطغيانه، فإنـ فإن

انتهى وإلًا عاملناه بالكيف الباتر||(1)
=

 اللني يأتي بما يأتيك رويا تراه تد فلب عليك وكانيا




 مادية تحسبوما معجزات، تذكر الآيات المهاتها اللـبع كالسبع أبواب الجهيم. (1) نور الثقلين r: الو العسكري
 بمكة بفضاه الكعبة إذ اجتمع جماهة من رؤساء قريش منهم الوليد بن المغيرة المخزوبي وأبر البختري بن مشام وابو جهل بن مشام والعاص بن وائل السهي وعبي اله اله بن أمية المخزويمى

 قال أبو جهل : فني اللني يلي كلامه ومبادلكه

:
باب أولى من سبعهم (تفجير ينبوع لهم من الأرض" . . . ولالن") تصريحة

 والبصائر الكافية لمتتحري الحق تحيله في تحقيق متطلباتهم لو أمكنـت الـا



 كما بدأوا به المقال ؤوَتَالُوأ لَن . . . إذاً فإجابتهم في هذه السبع غلطة رسالية فيما أمكنت، إغراءٌ بجهلهم في غير الخارقة المعجزة، وإبقاءً على كفرهم في إجابة الخارقة حيث هي أدنى
 =



 أراد الشا أن يبعث إلينا لكان إنما يععث إلينا ملكاً لا بشراً مثلنا، ما أنت يا محمد إلا مسحور ولست بنبي.



 بلى: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا . . .

المستحيل رادعأ عن إيمانهم حيث الإجابة فيه مستحيلة، حتى ولو استجيبوا في ممكناته خارقة وغير خارقة .

 أهوائهم المتطفلة الباردة الماردة، طلبآ لآجن ماجن (1) بعدما أضاء عليهم معجز ماكن الـنـر
ترى وما هو المعني من تفجر الأرض ينبوعاًّ؟ أينبوعاً بمكة هذه، فإنها ذات أحجار وعرة وجبال، تكسح أرضها وتحفرها وتجري منها العيون فإننا إلى ذلك محتاجونه؟

 فاسدة صعبة أصلحتها وذللتها وكسحتها وأجريت فيها عيوناً استنطتها؟ بلى! وهل لك فيها نظراء؟ بلى! . . . فصرت بذلك أنت وهم أنياء؟

 تأكل الطعام كما يأكل الناس!






 , ولا تصغي إلى برمان ومن كان كذلك فنواؤه عذاب النار الثازل من سماثه أو في حميمه أو بسيون أوليانه.

فتفجير الأرض ينبوعاً، إظهاراً لمـا خفي تحته من ماءٍ لا يحتاج اللى

أو مهندس - إذاً - هو من الأنبياء؟.

وإذا يعنى منه تفجراً بتفجّر الإرادة الخخارقة، دون أية وسائل ظاهرية، فترى أن تفجر القلوب الميتة بمياه المعرفة القرآنية أرقى خارقة وأنبل ألما أم أم
 ولو فجرت الأرض كما تطلبون، حيث أحلتم الإيمان باللقرآن لنبي القرآن

وهو أهم المعجزات وأتمها! الارضا
إن التفجر الأول من فعلي ولا حجة فيه، والثاني من فعل ربي ولا

 فإن كـان كالأول فكالأول، أو كـالـباني فكالـثـاني! . . . أو لـيس لأصحابك ولك جنان من نـخيل وعنب بالطائف فتأكلون وتطعمون منها وتفجرون الأنهار خلالها تفجيراً؟ أفصرتم أنبياء بهذا؟ لا لا على رسول اله لو تعاطاها لدل تعاطيها على كذبه لأنه يحتج بـما لا حجة فيه ويختدع


هذاه! (1)
r -


$$
\begin{align*}
& \text { (1) (1) من حجهج } \\
& \text { سورة الطرر، الآية: £ ع. } \tag{r}
\end{align*}
$$

سقوط السماء عليكم هـلاككم وموتكم، فإنما تريد بهذا من رسول الله آن تهلك ورسول ربب العالمين أرحم من ذلك، لا يهلكك ولكنه يقليم حجج الله، وليس حجج الله لنبيه وحده على حسب اقت ارحباح عباده لأن العباد



بالمحال. .
وهل رأيت يا عبد اله طبيبآ كان دواؤه للمرخى على حسب اقتراحهم


وبعد فمتى رأيت يا عبد الله مدعي حق من قبل رجل أوجب عليه حاكم
 ما كانت تتبت لأحد على أحد دعوى ولا حقى ، ولا كان بين ظالم الم ومظلوم

ولا بين هادق وكاذب فرق .
: ع
يقابلوننـا ونعاينهـم! فإن هـذا من المـحـال الذي لا خفـاء به، لأن ربنا
 لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنكم شيئاً ولا عن أحد - يا عبد الله! أو ليس لك خياع وجنان بالطائف وعقار بمكة وقوّام عليها؟ بلى بلى ! أفتشاهد جـلا جميع أحوالها بنفسك أو بسفراء بينك وبين معامليك؟

بسفراء! أرأيت لو قال معاملوك وأكرتك وخَدَمك لسفرائك لا نصدقكم
 تقولون عنه شفاماً كنت تسوِّغهم هذا؟ أو كان يجوز لهم عند ذلك؟

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع عثر
لا! - فما الذلي يجب على سفرائك؟ أليس أن يأتوهم عنك بعلامة صسيحة تدلهم على صدقهم يجب عليهم أن يصدقهم؟؟ بلى ! - أرأيت سفيرك لو أنه لمّا سمع منهم عاد إليك وقالل: قم معي فإنهم اقترحو ا عليّ مجيئك معي
 على رسول رب العالمين ما لا تسوِّغ لأكرتك ومـعامليك أن أن يقترحوه على رسولك إليهم، وكيف أردت من رسول رب الـو العالمين أن يستندم إلى ربه بأن
 هذه حجة قاطعة لإبطال كل ما ذكرته في كل ما اقترحته يا عبد الها

وهو النهب (أما بلغك أن لعظيم مصر بيوتآ؟ بلى ! أفصار بذلك نبيآ؟ لا! فكذلك لا توجب بمحمدل بحجج اله - أم تعني تكوّن بيت من زخرف دون أسباب ظام


-
: . . . و و و - V يا عبد الها الصعود إلى السماء أصعب من النزول منها، وإذا اعترفت

 عبد الله! مقر أنك تعاند حجي الله عليك، فلا دواء لك إلاّلاّ تأديبه على يد
 ما أقترحه:


 ربي ولا أنهى ولا أثير فأكون كالرسول الذي بعئه ملك إلى قوم مـخالفيه

فرجع إليه يأمره أن يفعل بهم ما اقترحوه عليه(1)
ونم إذا رقى في السماء بمحاولة بشرية أو معجزة إلهية فهل أن الله في اللسماء حتى تنزل منه كتاباً يقرؤونه؟ وممجرد الرقي إليها دون وسائلي آلية إلها إلهية
 عارفون خطه؟ وهل هو كخط البشر فما هي ميزته التي تجعله خط اللها وإن لا فكيف يقرؤونه، وهنالك خطه التكويني ارقيه في السماءاءل لو رقى يقراً
 تقرأ ولا يصدقونه، ومن نم لو نزل بخط من الس السماء يقرؤونه فكيف يعرفون أنه نزل من السماء ولم يأخذه معه في رقيه؟ الرسول هنا يؤمر أن يغلق الأبواب السبعة من جحيم المعارضات بكلمة
 تَسُولَأِهِج
 فيه، أم فيه حجة الإهـلاك، أم هو من المحالال، أم جائز فيه حجة أدنى ألى من

 الرسول، إنما هي من أمر الله وفق تقديره وحكمته، ولا أن طلبها من شأن (1) مذه الحجج كلها ننفلها عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عن ابي محمد الحسن العسكري عن أبيه علي بن محمد

الرسول فإن الله يعلم بماذا يرسل رسوله حتى تصدَّق رسالته، فشأن الرسالة وأدبها يمنعانه أن يفعل ما يقترحون، أو يسأل ربه بما يقترحون.

إنني بشر ولست إلهاّ، رسول من الهُ ولست إلهاّ، وسبـحان ربي آن يتخلى في إرساله عن ألوهيته، وسبحانه أن يتابع أتراحات الت عباده ألا أو رسوله فيها سبحانه سبحانه هل كنت إلا بشرأ رسولاّ؟

وأنتم تطلبون مني أن أفعل هذه الـخارقات أم غيرها من محالات ألات أم سِواها، وي كأنني إله أقدر على ما تطلبون، وهـم لم يطلبوا إلّا منا منه، لا آن الن الْ
 ويكأن الله وملائكته تحت إمرتي، إن لو أمكن إتيانهم فأنا الآتي بهـم دون استدعاء! فلا أن بشريتي تقتضي هذه أو تلك ولا رسالتي، حيث الر الرسول الـا
 تقتضي الرسالة إلا حمل آيتين من آيات الله : آية الوحي، واليا ولآلية التي تثبت الوحي، آية ظاهرة تدل على آية غير ظاهرة، ثمّ لا يرسل بآية أخرى إلّا إذا



 أكون له شريكاً، أو أن أكون له ربآ فأتحكم عليه، وعليه إجابتي! الهكَّ كُّتُ


:رَّسُولَ
(1) حيث قالوا : حتى تفجر . . . فتغجر خلالها . . . ترتى في السماء.

 فلأنهم لم يدركوا قيمة البشر وأنه في أحسن تقويم، فاستكثروا




 رسول الملك ملك.

: مَكَ
ومع غض النظر عن ضرورة الممجانسة فالملك الرسول إلى بشر يجب




 رسولاً إلى الجن والبشر وسواهما من العاملين؟ إن رسالة الرسول إلى غير بشر ثانوية وبواسطة غير بشر، فكمـا أن

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة المؤمنون، الآية: عץ. } \\
& \text { (Y) سورة القمر، الآية: Yع (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة الانعام، الآية: } 9 .
\end{aligned}
$$

الرسول إلى الرسول البشُ ملك لا بشر، كذلك الرسول إلى رسول الجن
 مرسلون من جانب الرسول محمد انقطع به الوحي، ولكنهم قبل الرسالة المححمدية كأن بوحى إليهم على هامش الوحي إلى بشر!
 أن الـملك يرسل إلى رسول الـجن كما إلى رسول الإنس، اللـه الـهـم إلا في الرسالة الإسلامية! .
وقد تلمح الآية أن الحياة المطمئنة الأرضية تتطلب رسالة سماوية،
 عليها لا نزولاً مؤقتاً لإبلاغ أمركما في رسل الوحي أم من ذا؟ واطمئناناً


 رسول.

هنا لك فرق بين الرسول إلى الرسل، وإلى سائر المكلفين، فالمجانسة
 إليهم رسولهم لكي يستطيعوا التلقي عنه دون وحي، بل برؤلـة وسماع (r)

فالرسول الأول إنما مو حامل رسالة كالبيد دون أي مزيد من إنذار وتبثير فالا ضرورة ولا

 فالمالانكة لهم عقل بلا شهوة، والإنس والجن يجمعانهما فالئكليف إذاً غير التكليف إلا ما ما يعم عامة العالمين
ولكن الرسلٌ يِنُُمه تصريحة أو تلميهة أن المجانسة يينهما رحمة ومنة إلهية، وما يرويه =










 يَفْزِزَرْنُ مَتْبُورًا تِمِيعَا
=


 مذه الرواية لا تدل هلى عدم المجانسة إلا تبل مذا النسل الإنساني آن بعث ملك إلى جن، ولكنه من كلام مؤلاء الناكين ينغله منهم الإمام فرسالة الملك إلى رسول الجن لا إلى المرسل إليهم.








: (49) (4) إنه لا بد من شهادة إلهية لإنبات رسالة إلهية، ولا تـخلو عن إحدى زوايا ثلات:

بَبَيلًاهُ؟ وهذه المقابلة مستحيلة حتى للرسل ا'نفسهم!

 دلالة الكون الحادث على المكوِّن المـحدث مي دلالة الوحي، أم دلالة
 الكون إلّا أن يظهر الله بنفسه أو يوحي بهذه الشهادة؟!

 حسية عابرة كسائر المعجزات المحسوسة كشق البحر والقمر أم ماذا، وهي

آيات غير خالدة لا تناسب بوحدتها شريعة خالدة! أم شهادة علمية - عقلية
 الله الكافية بين محمد
 تعيشهـم وتعيشهم عبر الأجيال والزمن، ولا يزداد في خلوده إلّا ظهوراً وبهوراً كلما تقدمت العقول والعلوم في كافة الحقول. فتلك إذاً شهادة إلهية خالدة كافية تعم الشههادات كلها وتطم، وسائر




إن القرآن هو أكبر الشهادات الاللهية لهذه الرسالة السامية، نم الرسول نفسه، ثم كتابات الوحي المبشرة برسالته، نم صني







$$
\begin{align*}
& \text { (1) سورة الأنعام، الآية: } 19 . \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: } 174 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) سورة النساء، الآية: Vو (Y) } \\
& \text { سورة مود، الآية: IV } \tag{£}
\end{align*}
$$





 بعد هدى اله.

وُوَمن يُشْبِلِه حيث لم يتقبل الهـداية الأولى فعارضها وأنكرهـا، فإنه



 يَنَدِى مَن يُخِلِّ

ولأن الناس يحشرون كما عاشوا فليحشر مؤلاء العمي البكم الصـم
 خرساً لا يتكلمون عن آيات الله، وإنما لإبطالها وفصلها عن عباد اله، وصموا عن الاستماع إلى كلمات اله، فهم أولاء يحشرون كما عاشوا ولا يُظلمون نقيرا"! .

إن الوجه ببصره ولسانه وأذنه مخلوق لحكمة المواجهة للحقائق أن


يمشي به الإنسان سوياً على صراط مستقيم، فمن يمشي في حياته مكباً على وجهه في الأولى سوف يحشر مكباً على وجهه في الأخرى : طأَأَنَّ يَتِّى مُكِبًا



 النار أنفسهم مع بعض؟
 عذابهـم هذا بآخر فيه يبصرون ويسـمعون ويتكلـمون كعـذاب آخر فوق



 السعير بعد الخباء زيادة على الخباء، لا زيادة للسعير على ما كان قبله، زيادة العذاب! ولماذا يزيدهم سعيراً على سعيرهم؟ ألأنهم أخبؤوها؟ وليس منهم ولن! أم إنهم كانوا يستحقون هذه الزيادة من قبل؟ فلماذا لم تحق لهم من قبل؟ - فلتكن زيادة السعير زيادة بعد الخخباء بإعادة مثل السعير!، وعلّه

سورة الملك، الآية: YY .


 وجوههم؟ تال: إن الذي . . . أها إنهم يتقون بوجوههم كل حلـو حدب وشوك أقول وأخرجه جماعات آخرون على اختلافات ولكنها متفقة فيما نقلناه في المتن
 تبدل جلوداً غيرها فزيدوا لنضجها سعيراً، سعير تلو سعير لنضج تلو النو نضج
 دون فتور في عذابهم؟؟







ذلك الكفر وهذا النكران جزاؤه مأوى الجـحيم ومزيد السعير بعد
الخباء.. . !
 يرون الخلق الججديد ويلمسونه ليل نهار بموت نم حياة نم موت ومن نم

 وأفنامـم وهم يتشككون في خلقهم الآخر الذي مو خلق لمئلهم، ممانلة في الصورة الإنسانية وعينية للمادة التي زالت عنها تلك الصورة، ويخلق لها
 وخلق أمثالهم إلّا الناحية البدنية من الإنسان حيث تفنى صورياً نم تخلق

$$
\begin{equation*}
\text { سورة ق، الآية: الآية: } 10 \text {. } \tag{1}
\end{equation*}
$$

صورة أخرى، وأما الروح فهو باق لا يفنى إلّا صعقة حتى يخلق البدن خلقاً جديداً، وهو المتكفل للوحدة بين الإنسان في النشأتين في حقيقة الإنسانية، كما أن الأجزاء المُعادة من بدنه يوم المَعاد هي المتكفقّلة لوحدته البئه البدنية، فلا يعني المُعاد إلّا عود الروح إلى مثل بدنه صورة وإلى عينه مادة! نم والمئلهم"


 البرزخ، وجماعات: نقلة عن الحياة البرزخية إلى الحياة الأخرى، ولا ريب




وهب أن أجل الموت لا ريب فيه عند أحد، ولكن أجل ألمل المعاد فيه

هنا نفي للريب لا نفي الشكك، فمهما شك في المععاد شاكونان، ليس لشكهم سناد مريب فلا يرتابون، فكما القرآن لا ريب فيه وفيه شاكون كثير، كذلك المعاد لا ريب فيه على شكه الكثير!
 : تَتُورًا

ترى وما مي الصلة بين خشية الإنفاق هنا، المـحتفة بنكران الرسالة والمعاد مسبقاً، وبذكرى آيات الرسالة ملحقاً، والموضعان ليسا ميا موضع إنفاق أو إقتار؟.

نجد الج

 فخزائن الرحمة المقصوودة هناك هي الرحمة الروحية أصلياً وسواهـا





 فقط بل وبرحمة الهه، ولا بما يفنى فقط بل وربما لا يفنى من رحمة الله.


 مُوِمَا مِن مَبْلّ

 إن فرعنة النكران لآيات اله لا تميٌّز بين آية حسية يعرفها كل من له



$$
\begin{aligned}
& \text { (£) سورة النمل، الآية: عال }
\end{aligned}
$$

ترى وكيف تكون الآيات المرسل بها موسى تسعاً ومي حسب القرآن خمس عشرة(1) فهل تعني الآيات هنا آيات سوى المعجزات التات كما يسند إلى


والآيات المذكورة في شتات الآيات هي المعجزات إلى فرعون وملئه أماذا، دون آيات؟؟ التوراة إحكامية؟؟ أماهيه! والحل أن التسع لا تستغر

 إسرائيل (0)

ومي اليد الييضاء Y - عصاه صارت حية تسعى Y - عصاه حيث حارت نعباناّ مبيناً تلقفت ما يأنكون § - عصاه حيت شُق بها البحر 0 - وصاه حيت ضرب مشرة ميناً - ومن تم 7 - الطرفان V - والجراده



 وابن قانع والحاكم وصححه وابن مردويه وابو نعيم واليهتي معاً في الدلالثل عن صن صفواني





 دعا اله أن لا يزال في ذريته نبي والنا نخاف إن أسلمنا أن تحتلنا اليهود. سورة النمل، الآية: Yا
ومي اليد الليضاه

 ع - وفلق البحر، وهذه الرابعة لا تمت بصلة إلى فرعون وملثه حيث أفرتهم والآية تتول := =

وهناللك روايات في تعديد التسع الآيات تتعارض بعضها البعض والكل
تعارض القرآن(1) .!
هذه الآيات من صغراها وكبراها إلى فرعون وملئه كلها بينات، ولكنما





 واحدة ثانيتهما أنه ساحر حيث الساحر ليس ليعني المسحور! فكلمة الحق وبصائره لا تصدر في عرف الطاغية إلّا عن ساحر أو مسحور : مجنون: لا يدري ما يقول أو يسحر فيما يفعل أو يقول!
[ والعذاب منا تخريفية الآيات ولا رجوع في آليا الئر الغرق.
 نفر من إلهود عن الآيات التسع التي أوتيها موسى بن عمران وني





 الآيات الخاصة بيني إسرائيل ليست إلى فرعون وملئه .

 سورة اللذاريات، الآية:


انظر إلى رب موسى في مناظرته مع أطنى الطغاة وأحمقهم، يستند
 والأرض بصائر(1) وإذ لا تبتصر أنت بهذه البصائر فلا بصر لك إلذا
 في بصرك، وإنساناّا في بصيرتك! .

 فرعون حجة، ولموسى الحجة البالغة في يقينه ولكنه يعبر عنه بالظن معارضة

بالمثل!
والمثبور هو الهالك المدمر بجهله وجهالته تقصيرآ، حيث غربت بصيرته وعزب عنه عقله، بما أهلكه طغيانه، وأنساه إنسانه.
 عن خالق العقول لمن يعقل . نم وسناد مؤلاء إلى رب السماوات والأرض تنبيه أنها ليست لتصـر





 اله


 أن العقلاء بأجمعهم لا يستطيعونها ولا أصغر آية منها، وحتى الأرضية فيها فضلاّ عن السماء!
 إرادة استفزازية فرعونية، فراراً عن الحجج الموسوية بالبصائر الإلهية، ولجوة إلى طغوى مادية مي سنة للطغاة، حيث يواجيا بالقوة المادية اللّاعقلية. . . فلأنه ما استطاع استفزازازاً لحججته وصداً عاقلاً


隹
 وَمَ نَعْهُ كَ اَبْمِينَ





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) سورة النازعات، الآية: } \\
& \text { (Y) (Y) سورة الشعراء، الآيات: • • } \\
& \text { (r) سورة القصص، الآية: } 0 \text { ( }
\end{aligned}
$$

فالمستضعفون من بني إسرائيل سكنوا أرض مصر وراثة عن فرعون وملئه،


 قومية إلاّ بأعمالكمم.

وقد يعني وَوَعْد الَأَخِرَقَهِ هنا فيما يعنيه المرة الآخرة من مرتيهم كما

 - هي الجيئة السوداء لاسوداد في وجوههم أكثّر وتبتيرهم بأيدي القائم المؤمل (عجل اله فرجه) وأصحابه.

هنالك إنزال للقرآن ومناك نزول له يختلفان فعلية وفاعلية مهما اتفقا في



 منازله حتى القيامة الكبرى؟


 v: (1) (Y) سورة نصلت، الآية:

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع عشر
(اونذيرأ" بنذاراته دون أن تزيد فيه ولا أن تنقص عنه! فالحق إنزالآ ونزولاً سُداه ولحمته، مادته وغايته، صسورته وسيرته، قوامه واهتمامه، ومكانه ومكانته بأحق ما يكون من معنى للحق، دون شوب للباطل فيه أو نقص ونسخ يعتريه!
 هنالك قرآن غير مفروق هو النازل عليه ليلة القدر، وقرآن آخر مفروق



فهذا الرسول



- كِ

فهنالك فرق بين فرق القرآن للرسول تثبيتاً لفؤاده ما وعاه محكماً، وفرقه للمرسل إليهم ليعوه ومن ثم تثبت عليه أفئدتهم! إ تم إن فرق القرآن له بعدان، بُعد الألفاظ حيث فرقت في نجوم عدة عبر الرسالة، فصلاً له في سور وآيات وذلك بمنزلة فرق الشعر وهو تمييز بعضه عن بعض حتى يزول التباسه ويتخلص التفافه.

وفرق المعاني أي بيناه للناس بنصيوع مصباحه وشدوخ أوضـاحه حتى مار كمفرق الفرس في وضوح مخطّه، أو كفرق الصبح في بيان مُنبَلَجه . فمـن واجب القراءة للقرآن أن يقرأ على مكث ويرتل ترتيلاّ دونما (1) سورة مود، الآية: 1 (Y (Y) سورة الفرقان، الآية: YY.

استعجال، ولقد كان أصحاب النبي خمساً إمّا زاد أو نقَصَ دون أن ينثروه نثر الدقل أو يركموه ركم الركام!
 بالـسور كمـا تذكر أن في عديد من الآيـات، وأمـا الفـرق بـالركوعات والسجودات والأجزاء أمّا ذا ممـا اصطلـح علي عليه الققراء فلا أثر عنهـما في القرآن .



كان تنزيلها أكثر (1) (1)
ولأن السورة والآية من صنيع الوحي فعديدهما كذلك وحدودهمها أيضاً من الوحي، ومهما اختلفت القراء في عدد السور والآيات فلا اختلاف في ألفاظ القرآن الموجودة بين الدفتين، والسور حسب الرسم المتواتر مائة
 ولإيلاف سورة واحدة، فهذه الوحدة حكمية وليست واقعية.
 كلمات القرآن وحروفه وهي محلودة دونما اختلاف. ومن أهم الخلافات بين الشيعة والسنة تحسب البسمـلات من السور وعدم تحسُّها حيث البون بينهما يصبح في الا 11 - آية وليس حسب الكتب القرآنى إلّا اختلافآ صورياّ، وكون البسملة آية في النمل يحتم كونها آية أينما كانت من السور!.


اخثتلفوا أن آيانه ستة آلاف أم ومائتان واريع أم واريع عشرة، أم ونسع عشرة، أم وخسس
وعشرون أم وست وثلانون .

وممـا لا يريبه شك أن ترتيب الآيات والسور كما الآن مثل تركيب اللسور والآيات كل ذلك من الوحي دون تدخل من غير الوحي فإن الكل من







 1 - فبالمقايسة بين الوحيين وحي القرآن يفوق سائر الوحي أم لا يقل

عنه.
Y - وبما بشر بنزول القرآن كما في كتاب اشععياء(r).

وكما يعرفون محـمداً .
 ليس في آيات السجدة فحسب، بل والقرآن كله، وهـذه قضية الإيمان الصادق.

وهذه نالثة الآيات الدالة على وجوب الاستماع للقرآن نانيتها كهذه:
سورة الانعام، الآية: • . .

راجع كتابنا ارسول الإسلام في الكا الكتب السماويةه.
سورة المقرة، الآية: اع ألا

 للقرآن استماعه إذا قرىي، وأكثره السجود للأذقان في استماع سائر القرآن
 آيات السجود وهذه منها

ولأن الـخرور للأذقان سجود، فهو سائغ في الصـلاة لـمن لا يمكنه سواه(r) ولعل (يخخرونه الأول خرور الـخضوع بالـجوارح والثناني خرور
 خشوع الجارح كما الخشوع يختص بالجانح!






آيات أربع في سائر القرآن أن لله تعالىى الأسماء الحسنى فادعوه بها لا

> سورة الانشقاق، الآيتان: •Y، r.
> سورة الأعران، الآلآ:

نور الثقلين



 سورة الأهران، الآية: •1A.

سورة طه، الآية: A.
سورة الحشر، الآية: Y\&.

سواه، فهناك أسماء سيئة تختلق(1) وأخرى حسنة تخلط بين مـالح وسواه( ال

 وصف بها.

 الرسول رحمن" فقال المشركون انظروا إلى هذا الصـابئ ينهانا أن ندعو إلهين؟ وهو
 (o)

يسمى رحمن
إن هؤلاء الحماقى خيل إليهم بطبيعتهم الشركية أن عدد الاسم دليل لعديد المسمى، على غفلة أن أسماء الله تعالى هي تحبيرات اللنغات وتعبيرات شتى عن صفاته الذاتية والفعلية دون تعلديد في الذات أو في أل حقيقة صفات الذات، أو الذات وهذه الصفات، فإنما هذه الأسماء الحسنى التي تناسب ساحة الألوهية تعبيرات حسنى عن ذات واحلة بحقيقة الوحدانية.

كالأسماء الخاصة بالمخلوقين مثل الآكل . الذلامب، الماشي، الخائف، الراجي أما ذاء
 مقابل الوجود الاليحود حين يعنى منهما سنخ واحد في الوتقاد وحدة حقيقة الوجود. سورة الانياء، الآية: Y.
سورة الصافات، الآية: •ع


 انظروا ما تال ابن أبي كبشة يزعم الليلة الرحمن اللذي باليمن وكاذ باليمن رجل يقال لـ رحمن فنزلت الآية.

 بذواتها تدل على خالقها، أم وخصموص الأولياء المكرمين ولا بيت الرسالة المحمدية يكون لعديد الأسماء اللفظية عديد من معان في ذات الها اللّه اللهم إلاّلا أسماء

 والقدرة فهي تدل على حقيقة واحدة مجردة عن أي تركب دون ألوا حقا عين الذات أو عارضـة على الذات! وهـذه الثلائة أركان لسائر أسمائه

الحسنى (1)
 يراما ويسمعها؟ ما كان محتاجاً إلى ذلك، لأنه لم يكن يسألها ولا يطلا يطلب



 فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاةة الخلق إليها، وحجب منها واحداً ومو الاسم المكنون





 المميت - الباحت - الوارث: نهذه الالسماء وما كان من الأسماء الحسنى حتى تمت ثلثمانما




منها، هو نفسه ونفسه هو، قدرته نافذة، فليس يحتاج آن يسمي نفسه، ولكنه


 فأسماء اله الحسنى بئلائتها الأركان وسائر الفروع، أنها ليست إلا

 عن أي تركيب بأي معنى! الا ف (امن عبد الله بالتوهم فقد كفر، ومن عبد الاسم ولم يعبد المعنى فقد

 وعلانيته فأولثك هـم المؤمنون حقآ"(Y)
 اللغات عن الذات المقدسة بصفاته اللذاتية والفعلية.


 الرضا : الرئ في المتن .
 (Y)


 إلهاً ولكن له معنى يدل عليه بهذه الأسماء وكلها غيره.

 ففي اللفظية كأن تختلق ما يعني معنى تحيد عنه ذاته أو صفاته وأفعاله، من
 تشرك بها الله كالملائكة والنيين أمن ذا من المقربين إليه، أم من الطواغيت. وكذلك اعتبار صفاته - وحتى الذاتية - معاني زائدة على ذاته، أو تعني منها مثل ما تعنيه من صفات غيره.

له اسماء لذاته تعالى فمن ظاهرهـا ||الشا) ومن باطنها (هو") وأسماء لصفات ذاته وهي الحياة والعلم والقدرة، تم أسماء لصفات فعله كسائر أسمائه الحسنى، والإلحاد في شيء منها لفظياً أو معنويآ، كما في الإلحاد في الأسماء العينية المنفصلة كسائر الموجودات، أو التي يوصف هو بو بها الما فالإلحاد في كل ذلك محظور محظور

ومن الإلحاد في أسمائه تعالى المنهي عنه في آيته (V: •VA) أن تتخذ


 المعاني الزائدة على ذاته سبحانه أن تُعبد هي أو مظاهرها لا

سورة الأصراف، الآية: ^1•1.


 ملمه ولكنك تظن النه زائد هلى ذاتها المصلر السابق

الفرقان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر
 والفعلية، ولا أن لها مظاهر تُعبد، كل ما هنالك تجير اللغات كما أسلفناه،



عبادتهم من دون الش! .
فاختلاق أسماء له تعاللى قد يعني إلحاداً في أسماء أو إشراكاً، فما

 إلاّلا بما وصف به نفسه، فأمثال العلة والواجب وأخرابهـما من أسماء فلسفية
 اختلفت دركاتها! ولسنا نعرف من أسمائه معاني إيجابية كالتي نألفها ونعرفها
 بالحمد فلا الحمد والتوصيف فقط، ولا التسبيح فقط، وإنما تسبيح بالحمد يعني نفي المقابلات للصفات الثبوتية، وإذاً فالصفات الإلهية كلها سلبية مهما اختلفت سلبية سالبة عن سلبية موجبة في تحبير اللغات .
 الجههر والإخفات وصفان متضـايفان، أترى بعلُمـما مطلقاً منهيان، والنتيجة ألاّلا تصلي أصلاّ، حيث القراءة لا تخلو عن جهر ما أو إخفات! أم الم المنهي عنه من الجهر أعلاه ومن الإخفات أدناه؟ وهذا هو الها السبيل الوسط
 عواناً بين عالي الجهر وداني الإخفات. (1) سورة المائدة، الآية: Yم. (Y) سورة المؤمنون، الآية: 1) (Y) سورة الحجر، الآية: •ع (Y)

فالجهر المأمور به في جهرية الصلوات، والإخفات المأمور به في إخفاتيتها هما في السبيل الوسط، جهر دون العال وإخفات فوق الدان، فقد

 دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدآ"

ولماذا الجهر العال في صـلاتك؟ آلتُسمع ربك؟ وهو أقرب إليك من
 عليك إلّا السبيل الوسط(8) . أم ولتسـمع الكافرين؟ وهـم بسـماعهـم أو استماعهم يؤذونك! ${ }^{\text {(0) }}$

العياشي عن سليمان عن أبي عبد اله ٌ ما لم تسمع أذناك .

 . سورة طه، الآية


 تظافرت الرواية عن طريق الفريقين أنه اكان رسول اله بمكانه المشركون فكانوا يوذونه فأنزلت مذه الآية انور الثقلين عن العياشي عن البي جعفر وابن عبد الش

 ابن عباس في الآية قال: نزلت ورسول الش اله صوته بالقرآن فإذا سهع ذلك المشركون سبوا اللقرآلن. ومن أنزله ومن جاء به فقال الش لنيه
 [الإسرَاه: -11] يقول: بين الجهر والمشافتة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : كان النبي

نم ولماذا الإخفات الدان، لحد تحرم نفسك عن سماعه، وأقل السماع في صـلاتك أن تسمع نفسك، أم تحرم الذين معك؟ لحك فلماذا وهم في صـلاتك

 وفي إخفاتها فلتسمع فيه نفسك دون جوه انـ

سَمِعه غيرك أم لم يسمع، وكما ثبت في السنة المقدسة الإسلامية. وترى أن الـحكمـة في ترك الـجهر الـعال هي فقط التقية عن أذى المشركين، فلا نهي إذاً فيما لا تقية، بل وفيه تعظيم شعائر الله، ولا سيما إذا أسـمعت الصــلاة بالسـمـاعـات والإذاعات؟ علّه نـعم! حيث الوا الوارد في الروايات هو هي لا سواها! إذاً فلا محظور في الجهر العال. أو ترى أن هنالك حكمـة أخرى على من يـجهر علّ الله يسمـعه أكثر



 دون تقية عن الكافرين، ولتعلو كلمة الله وتعظم شعـائر الله فلا منعة فيه

 ولكنما الأمر بهكذا ذكر ليس نهيآ عن الجهر، والمنهي عنه في آيتنا هو
 الصلاة ممنوح، اللهم إلا الطوارئ تقية أمّا ذا فممنوع

$$
\begin{aligned}
& \text { (I) سورة طه، الآية: V. } \\
& \text { (Y) سورة الملك، الآية: (Y) } \\
& \text { (Y) سورة الأعراف، الآية: بالان }
\end{aligned}
$$












آثبة من مختلقيها .
rov



مكية وآيـاتها عشر ومائة
نِسْـِر النَّهِ أرلَّحْمَتِنِ آلرَّحِيمِ

竍








المحور الرئيسي في الكهف هو تصحيح العقيدة وتثيتها وإصلاح المنهج


 ذي القرنين وبينهما قصة الجنتين، وقصة موسى مع خضر ، وإشارة إلى قصة آدم وإبليس، وهذه القصص تستغرق إحدى وسبعين من عشر ومائة من آي

اللسورة، ثم وما تتبقى منها تعقيبات على قصصها وإلى بعض مشاهد القيامة وسائر الحياة أم ماذا من مذكرات هذه القصص، فإنها ليست مجرد قصص تروى، بل هي حقائق تاريخية تُلقى كدروس منضسجة للعقول منتجة في كل الحقول لمن ألثى السمع وهو شهيد
ولماذا قصة الكهف بين قصصها تختص اسم السورة بنفسها؟ لأنها كهف لـمن يفر بدينه، كهف للمتمسسكين بالتوحيد، المستقيمين فيه، المحافظين عليه، والتوحيد هو حجر الأساس فيما يتبناه القرآن في سوره كلها، فلتكن هذه كهفاً بينها .


 في الله، لأنه الله، وتحسره عـمن سوى الله لأنه سوى الله، نمّ لألنه





و وأَزَلَّه اللّامحة بنزول دفعي كما التنزيل هو التدريجي - لا يعني هنا
 إلّا تفصيل الكتاب المنزل، اللهم إلّا اعتباراً للكتاب المفصل أمراً واحداً

 الأصيل في ذلك الإنزال التنزيل وهو العبودية القمة، فبإنزال الكتاب على على عبده تحصل الرسالة! .


. (4) (1)
فمحمد


 - بـ بَ
 في القمة ينزل على (عبد) في القمة ولأنه يحوي كل كتابات الوناب الوحي وزيادة الوابا





يرى أرباب البصيرة في القرآن ونيه انحرافاًا واعوجاجاً وفطوراًا :



 القرآن، فالعصمة لزامهما دون نكوب عن المنهاج ولا هوة الاعوجاج

 النـائمين، في سائر القورآن لا نجد قيومأ إلّا الله ولا قيمـا إلّا القرآن وقد
 قيموميته نزل ذلك الكتاب القيّم، فهو قيّم كما الله منزله قيوم، باقِ يدوم ما بقي الدهر دون تحرّف أو نسخ








 عن ثلاث: إنزالآ ومُزَلاً ومنزلاّ!
 وعبده قيم!

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) (1) سورة آل عمران، الآيتان: r، r. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) (0) } \\
& \text { (7) (1) }
\end{aligned}
$$

ومن العوج في إنزال الكتاب الوحي أن يشتبه بوحي الشيطان أو ينسى،
 الكتاب، ومن العوج في الكتاب، تعرضه لتحريف أو نسخ، أو أو عوج له في دلالة


العبودية وقوامتها أمّاذا من لزامات الـوا الرسالة بالوحي
فكل عوج من العوج عن الثلاث منفية، وكل قوامة وقيام للأربع مبنتة.
 عوج، وهو متصلاٌ بالوحي ليس له عوج وهكذا الأمر في الكتاب، وأما الإنزال فطالما العبد متصـلاّ بالوحي
ليس له عوج؟





. تَكْكِيْنَ فِيهِ أَبَدَا





ومنفصلاً محاربه الذي هو من لدنه(1). (1) نضمير الغائب راجع إلى الش أصالة، والئى الرسول رسالة، رجوعاً بدلياً إلى كل ملى حذه، =
 لا لينذر من لدنه لاأه من توضيح الواضح!

فنتيجة عدم القوام بهذا القيّم، بأس في الحياة الدنيا ومعيشة ضنكك:



 الصالحات يُنذرون بأساً شديداً، والمؤمنون العاملون الصالحات الحات يبشرون
 ذلك، لا إلى بأس شديد ولا أجر حسن. لهـم بأس قدر ترك الصـالحات الها

ولهم أجر قدر الإيمان والحسنات ولَّكَكِثِيتِ فِيهِ أَبَدَا
هؤلاء في بأس شديد وأولاء في أجر حسن.
ومن بين المنذرين من هـم من أنحسهم وأسوئهم أدباً لرب العالمين :


重
 =
 بصير عن أبي جعفر ڤ"

سورة الحشر، الآية: ع1.

سورة النساء، الآية: ع.
 وأفكارهم فلا تتجاوز الأفواه، فالكلمات العاقلة العالمة تخرج من نبعة


 إلى دليل بارع، وكذب مطلق : لا يستند إلى علم نفسي ولا علم تقليدي ولا

 عريقاً في الكذب حيث يستحيل صدقه لاستحالة واقعه والدليل عليه.

وبينهما صدق وكذب نسبيان، كمن يقول ما لا يعتقده ولا يعمل وفقه



لا يعتقده.
أو يقول ما يعتقده ويخالف الواقع، وافقه عملياً أو خالفه، ومو يعاكس
 الممكن، ثم ما يخالف العقيدة ثم المخالف للواقع، نم ما خالفه عمله. كما وأصدق الصدق هو المطلق الواجب نم ما بعده نازلاً فنازلا". والقائلون اتخذ الله ولدآ، كاذبون في ابعاده كله: 1 ا - لا علم لهـم شخصياً، Y - ولا تقليدياً، r - فلا يعتقدون ما يقولون، ع ع - ولا ولا يوافق

 كذِبًا! وإنها كلمة خاوية المدلول لا تحوي معنى بأي معنىى، إذ لا تدل

 تخرصاً في ذات الله دون تحرّس.
 (r) (r) وبخوع النفس هو قتلها غماً وهماً، وكان الرسول الإيمان كأنه باخع نفسه، فنهاه الله تعالى عن ذلك تحنـاً عليه وتلـن الطفاً، وما
 واله ينهاه تحنناً وتعطفاً عليه لا أنه تعالى يترجّاه وحاشاه! .



 لا تعني حدناً ولا سيما في الله، وإنما ما يتحدث عنه ناصـعاً مبرهَناً لاخفاء
 الله غير الحادث، ومن الطريف الظريف أن هذا الحديث القرآن يعم الثلانة
 ويتحدث عن نفسه وعن رسول اله، تعريفات ثلاثة بمثلث الحليث!


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الشعراه، الآية: ب. }  \tag{1}\\
& \text { سورة فاطر، الآية: A. } \tag{Y}
\end{align*}
$$

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الجاثية، الآية: } 7
\end{align*}
$$






وفي الحق حقيق لحامل رسالة ودعوة أن يبخع نفسه إذا قصّر في
 وغير حقيق له أن يبخع لـماذا الله ما حملهم على الهدى وملى وهم مصرون على الردى، فإن الله لا يحمل أحداً لا على هدى ولا ردى، فلماذا البخوع أسفآ؟؟

وغير صصيح أن يبخع لماذا هـم مصرون على الضـلالة، وهو تقصير

 وقد بلغت وما اهتدوا وليس الهُ ليهدي قوماً يخالفونه إلى الردى وْفَّلَ

(إِنَّا

والناس بالنسبة لما على الأرض الزينة منقسمون إلى ناس إنسان،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) } \\
& \text {. سورة الرعد، الآية: •ع (Y) } \\
& \text { (Y) سورة البقرة، الآية: (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) سورة فاطر، الآية: A. }
\end{aligned}
$$

الفرقان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر


 عليها ولا باقية وإنما (متاع قليل تم إلينا يرجعونه!!





 الكثيرة؟ لأن الهـدف الرئيسي من البلاء بزينة الحياة الدنيا مو التسابق في حسنات الأعمال مهما قل أصحابها، دون سيئاتهما مهما كثر أصحابها الها

ومن آيات اندنار الصعيد هو الممتفع الصاعد حيث تصبح الأرض بما عليها يوم قيامتها


(1) : سورة الروم، الآية .
(Y)




 [الكهف: A] قال: لا نبات فيها

فالجرز مأخوذ من (اناقة جُروزه إذا كانت كثيرة الأكل لا يكاد لـياها
 المفاصل ويقطُ الضرائب، فسميت أرض القيامة جرزاً إلا إذ كانت كأنها أكلت نبتها فلم تدع منه نابغة ولا تركت طالعة! .

 والغرض الأسمى من الابتلاء التسابق في الحسنى أن يتذرعوها إلى الله زلفى اللا
 وترى أن الله يبلو عباده اختباراً واستعلاماً وهو علام الغيوب، إلا



 البلوى عملاّ، وهنا يسكت عمن لا يحسنون صنعاً حيث الهـدف الأسمى
 لا ماء فيها ولا كلاء!.


















rvi













 نماني عشرة آية تنزل تعريفاً بقصة أصساب الكهف، تتقدمها آية الاستعجاب من عَجْب تصتهم في حُسبان، فآيات الهُ كلها عجب فتط تصة أصحاب الكهف وفيها أعجب منها، ومنها حسب الروايات رأس
 فتيل : أمرك اعجبب!!(1) (1) نور الثقلين 「:
 العَجبَ، وعلّ من عجبها ترك الرسول
 لجوابهمه، لذلك تتقدم القصة بعد احتباس الوحي ردحاً من الزمن آية التأنيب



=
 بلسان ذرب طلق قال: أمجب من أصحاب الكهعف حملي وقتلي وفي 17 في في كتاب المناقب



سورة الكهف، الآية: الrو.
(Y) (Y) المصلر حף أبي عبد اله :






 الثرنين) فقال رسول اله حتى اغتم النبي




 وإن في احتباس الوحي عن الرسول
 رسولاً ما أخرهم في طائل من الزمن（1）فوحي القرآن وآياته أعمجب من هذه

القصص！

قَى⿰亻⿱丶⿻工二又 فلقد كان الرسول زمن الاحتباس في حالة مزرية مضرعة مريبة، إذ بدر


 القصة لكيلا يفاجأ في بدايتها بنص التنديد، اللهم إلاّ تلميحاً مليحاً مريحاً ：
 لا تحسب أنها عجب وفي آياتنا ما هي أعجب، فأنت بقرآنك ورسالتك


 （الأقرب كما ياتي من تفسير التمي عن الإمام الصادق اليا
 （Y）（Y）سورة الكهف، الآيتان：



 جارة، فتد كان الرسول يعيش أمجب آيات ربه ومنها نفسه المقدسة بقرآنه وستها！．
 وآخرون أصحاب الرقيم، وقد أهمل عن ذكر الآخرين؟ وهذا خلاف البلاغة في أدناها فضلاّ عن أعلاما! فهم جماعة واحدة تعرف بالكهف والرقيم.
 الكهـف(1) تعريفاّ بحالهـم، ويؤيده قرن الكهـف بالرقيم، رقيمـآ للكهـف بأصحابه فهما واحد كأصحابهـما جماعة واحدة، لا اسم القرية التي التي خرجوا
 إشارة إلى الحالتين المختلفتين، ولكن لا تعرف لحد الآن بلدة الرقيم! أو قد
 وأما أن الرقيم هو كلبهم، فذلك هتك لساحتهم أنهم أصحاب كلبّ
 يبرز كلبهم باسمه وهم صصحبوه؟!

 :

هذه الثلات بين الثماني عشرة في قصتهم إجمال عن تفصيل، يضم ما





 في ملك ريبوس في سور المدينة على الباب تور هذا تول جميع أمل المعاني والعريبية نم كـا
 اللدر المنتور عن ابن عباس تال: الرقيم واد دون فلسطين قريب من آيلة.




استهلال ومن نم التفصيل.


 ذكرما في تنصيل القصمة وعلى ائة حال فالروايات مختلفة في أنهم جماعة واحدة أم جمامتان وظامر القرآن الوحة


 أو ني بعض خزائن الملوك، أو أنه لوحان، اثني مشر وجها في الرتيم وما في المتن مو الانسب والشا أملم.
V ترافق القرآن ولا تخالفه وثالثة توافق نص القرآن أو ظامره ومن الثالث إلا مواضيعها ومن أسلهها ما رواه القمي في تفسيره حدثنا أبي عن ابن أبي عمير عن ابي الي

 أربعين يوماً حتى افتم النبي واستهزؤوا وآنوا وحزن إبو طالب فلما كاذ بعد أربعين يوماً نزل عليه سورة الكهف نقال

 تصتهم نقال: إذ أوى الفتية إلى الكهيف. تال : نقال الصادق : يدور املم مملكت إلى عبادة الأصنام فمن لم يجبه تتله وكان مؤلاء ترماً مؤمنين يعبدون الشال بعلة الصيد وذلك أنهم مروا براعِ في طريتهم فدوه إلى أمرمم فلم يجههم وكان مع الرامي كلب فابجابهم الكلب وخرج معهم.

تطلبوا من الله رحـمة لـدنية في البـداية ورشداً في النهـاية، وكأن



=









 بالدخول عليهم غير صاحبهم فإنه لما دخل مليهم وجما ويدم دقيانوس شعروا بهم فأخبرمم حاحهبم أنهم كانوا نائمين مذا الزمن الطمر الطويل وانهم آيّة للناس فبكوا وسألوا الشا أذ يعيلمم إلى مضاجعهم نائمين كما كانوا


 آخر الآيات.
وهذه الرواية ومي أسلم روايات القصة تد تخالف آياتها في مواضيع :



 ومنها: تقلهم في كل سنة مرتين، وماذا يفيدمم ذلك التقلب البعيد، وإن كان لا تضا تلاد آلية الثقلب، إلا أنها لا تلانمها، ثم مي بعيدة في الواتع!.
 إلا اله فأووا إلى الكهف ينشر لكـم ربكـم من رحمته ويُهيٌّيٌ لكم من أمرمـم

 تكن تلك الرحمة وذلك الرشد بالإمكان وهم بين الطغاة المستكبرين .
 بغيض ونقمة، رحمة لدنية عن نقمة ثيطانية، ثم تهيئة فيها من أمرهم الإمر
 تُلُوبِّهُ جُ ومن الرشد من أمرهم هدى من اهتدى بذكراهمم واقتدى بهداهم!

هنالك مثلث من زوايا الحياة وراء اليقظة التامة 1 - نعسة يسمع فيها الأذن ضربأ على البصر وهو نوم نسبي، Y - ونومة لا يسمع فيها الأذن، والقلب حيّ ضربأ على الأذن، حيث ينام بعد البصر، وهو وهو نوم مطلق . وب - مـوتة عن الـحياة الدنيا إلى حياة برزخية ضـرباً على القلبـ، والحياة في مثيلثها هذه باقية على درجاتها، وهنالك موتة مطلقة وَوْنُفِغَ فِن





(Y) سورة الزمر، الآية: 7A.


 القصة، هأَنْ حَيْبتَ. . . ه أم وزيادة هنا هي أن سنيّهم معدودة معلومة

إن الضرب التام على الأذن يسبقه نوم البصر ويقارنه نوم القلب دون


 سبيه عادياً كما في سائر النوم، أم خارقآ للعادة كما في ذلئك الكّ النوم، حيث
 فلم يكن موتاً ولا كنوم الآخرين وإنما نومة خارقة العادة
 ولكنما الضرب على القلب يبطل حياته فهنالك الموت وإن كان إن إلى ألما أمد كما


 كمن خُرِبَ سماخه نهو موقوذ مأموم ومشُدوده مغمور (r)
سورة الانفال، الآية: 11.

 عام تُم بعثهم في زمان قوم أنكروا البعث ليقطع حجتهم وليريهم تلرته وليعلموا ألن البعث حق
 - مذه الخمسة تعني على التريب خرق الأذن - خرب يشرن إلى المون المشدوخ الرأس، المغمى عليه، ننقل مذه الجملة الجميلة عن السيد الشريف الرضي من

: (1)




 العشرة الأخرى في سائر القرآنذ (r)؟. وهذا هو الصحيح الفصيح.
وترى من هما الحزبان؟ أمها حزب الإيمان أصحاب الكهـف وحزب







 إحصاءهم حيث بعثو! أحدهم بورقهم فتبين لهم كم لبيوا؟
(1) سورة الانعام، الآلية: •7.
 الآيات المقكمات ني الكيطة العلمية الالهية أن انعلم يعلمه في مواردمها الإحدى عشر تدخل إما ملى مفرد دالنعلم الصابرين منكمه، أو جملة كمفرد كـا منا، ومو بكسر العين يدخل على مفعولين .

نم وأَخْمَّهُ أفعل تفضيل نهما أحصيا والأولون أحصى من الآخرين،

. فيوم أم زائلة فبعض يوم! الانم




(6)


إلى مشهد التفصيل من تصتهم شرحآ لما أجمل، أترى هنا تفصيلاً عن

 مضى من غيرها، اصطفاء للمفيد منها نبراساً ينير اللدرب على العالمين .


 صُراح لا يشوبه باطل في أي حقل!
(إْ
(1) تال أبر علي الفارسي: آآحصى" ليس من باب أنعل الثفضيل لان مذا البناء من فير الثلائي المجرد ليس بقياس
(Y) (Y) (r) بالحق منا حال من القص ومن النباء وظرف للقص بياء المصاحبة.

زدناهم - وربطناه كل ذلك يربطها برباط القيام في كلمة التوحيد: هورَبًُّا رَبُّ


1




الإيمان والقيام.
Y
Y -

ع -


 مد اله

 أوران المهدي يعدم من أمحاب المهدي في بعض الروايات إن الفتية كانوا من أولاد الملوك، وني أخرى من أولاد الاشراف وني
 وني خامسة أنهم كانوا من وزكاه الملك يستثيرمم ني أموره وني سادسة أنهم سبعة سابعهم كان رامي فنم لحق بهم مو وكلبه في الطريق .

سورة الانفال، الآية: 11 11
سورة القصص، الآية: •1.

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السابع عشر
فالربط هو الشُد بالرباط كربط الأسير : شده بالحبل والقِدِّ، فـ (ربطنا")


 القلوب وهو رفع التمزق والتقلب في معترك الأحوال، لا يكفي استقامة

 التوحيد قاعدين فيها دون قائمين . .
 الهلى وزبادتها، فاله ربط على قلوبهم بهذه الرحمة اللدنيّة ولكي يقوموا :


أقياماً في قولة جوفاء؟ ولا تحتاج هكذا قولة إلى ربط على قلوبهـم وإلى


 الإيمان ومزيده وبعد أن ربط الله على قلوبنا نفرط في ذلك البُعد السحيق من

اللاإيمان؟ كلّا ولن . . .

 وتتفتت فيه الأكباد وترتاع له النفوس وتقشُعر اللجلود إذاً فهو قيام في بعدي



الإيمان إعلاناً بعد إسرار بكل صمود وإصرار، يحيل الارتجاع إلى الشرك:



تحملهم على الإشراك بربهم! .
ولكن ذلك توحيد قائم متجاهرٌ باهرٌ لا يقصمه أي جابر ور ولا يفصمه أي
 مطروح إذ لا توافق الكتابا، أم وتخالفه .




 العقلية إن كل دعوى بحاجة ضرورية إلى برهان عليها وسلطان يقنع العقول
(1) نور الثقلين Y:
 الإيمان وأظهروا الشركّ فأتامم اله أجرمم مرتين.







 فنم لحق بهم ومو سابعهم وفي بعضها أنه لم يبعبهم وتبعهم كلبه وسار معهم.

غير المدخولة أياً كان، وكلما ازداد المدعي محتداً ومكانة يزداد السلطان عليه بياناً وبرهاناً، فدعوى الألوهية بحاجة إلى (اسلطان بين" وليس عنداندهم



إن قيامهم في مقالة التثبيت للتوحيد والتنديد الشديد بكل جبار عنيد، كل ذلك كان جهاراً وبين الجماهير قبل انعزالهم عنهم، فقرروا بينهم قرارهم لِما بعد انعزالهمم:


هنالك اعتزال عنهم وما يعبدون حيث لا تنفع دعوتهم إلّا ملاحقتهم والضغط عليهم، فاعتزال الاختفاء احتفاظاً على أنفسهم نم أوياً إلى الكهف
 مطوية تُنشر ومكنونة تظهر، والرب لا يكنُّ ويطوي رحمته عمن يأهل، وإنما

 فيكون لظهوركم عماداً ولأعضادكم سناداً .

أجل وإن الكهف الضيق الخشن المظلم لهؤلاء الفتية هو منتشر الرحمة ومرتفق النعمة، إذ يأوون إليه ويلجأون بإيمانهم، ولكنما البلد وهـم بين
 فيه راحة اللَّوح والرضوان وفسحة الإيمان! فإذا الكهف الضيق البعيد عن اللحياة لهم فيه فسحة وحيوية تتسع خيوطها وتمتد ظلاللها ويشملهم بالرفئق ولران واللين والرخاء، حيث الحدود الضيقة تنزاح والجدران الصلدة ترق والوحشة

ذلك الكهف الحصين أملهم كما يوسف الصديق يفر من البلاط إلى


هنا في قصة الآوين إلى الكهف روايات، تقول طائفة منها إنهم كانوا
 أصحاب الكهف وقد رقموا خالصـات أعمالهم نجاةٌ من الحجر المؤصـد عليهم من كهفهم، ثم لحقهم الآخرون بعدما نجوا، فكلهم أصساب الكهـف
 وجوه مضت أمّا ذا؟؟

ونعلاً نشر لهم ربهم في فجوة الكهف من رحمته اللدنيّة وهيّأ لهم من


 لبعديهما، وهدياً بقصتهم في إذاعات كتابات السماء والقرآن العظيم. لا يهمنا أين كهفهم وأيان؟ وقد نتلمح ما لمححنا إياه القرآن:

سورة يوسف، الآية: Pr.
 القرشي ممن حـنه عن إسماعيل بن امبل عن أيه عن أبي رانع من الني

 أمر الش 艮 بعث الش الفتية أصحاب الكهف والرقيم وولي أمر الش في الأرض يومئذ دستجا بن لشوا بن


 وفسحة من طلوع الشُمس وغروبها، دون أن تؤذيهم بنورها ونارهـا وها ، فإنما تفيدمم بضوئها، فجوة وفسحة دون تضايق لا بكهفهم ولا شمسهمّ، رحمة ومرفقاً من أمرهم!
 موقعهم من الكهف وموقع الكهف نفسه.
والتزاور أصله الميل من الزَّور: الصدر - لا الزيارة، فترى الشّمس
 عن موضع الكهف المشار إليه من جهات المشُرق والمغرب أن الشُمس لا يلحقه نوبها عند شروقها، ولا ينفض عليه عند غروبها حيث تجوزهم عادلة
 تسترجعه عند انصرافها عنهمه، تشبيها بقرض المالمال الذي الذي يعطيه المعططي

ليسترده، ويقدمه ليرتجعه .
فلم يكن الكهف - إذاً - شرقياً ذات اليمين فتُشُرق في العممق، ولا غربياً ذات الشمال فتغرب عن العمق ، وإنما طلوع تزاور ذات اليمين ميلاً
 وأخرى نصف غربية، الشُرقي الشمالي، والغربي الجنوبي، ولكي ينطي
 تشرقهم، دون حدة المقابلة لا شرقية ولا غربية. وهذا ينطبق على الكهف الواقع قرب عمان الأردن(1)

هو على ما في الميزان 10 : Y Y كهف رحب على مسافة تمانيةكلو متراتمن ممانالأردن =

أم كان شرقياً وغربياً حسب البابين، ولكنه لطوله وهم في فجوة منه تشرق فيه الشمس ذات اليمين ولا تصلهم، وتغرب عنهم الشمس قرضاً وقد

مستهم بخفيف ضوئها ولطيفه، فينطبق على كهف آخر (1)
=

 في ثلاثة تقيباً وفي الغار عدة قبور ملى ميئة النواويس البيزنطية كأنها نمانية أو سبعة، وعلى جدرانه نتوش وخطرط باليوناني القديم والشمردي منديةية لا تقرأ وصورة كلب مصبوغة بالحمرة وزخارن وتزويقات انري انرى .



 وشيدوه مرة بعد أخرى، ومو مبني على أنقاض كنيسة بيزنطية كما أن المسجد اللني فوق الككهن كذلك.
وكان مذا الكهف بالرفم من الامتمام بشانه كما تدل آثاره متروكاً منسياً متهدماً حتى امتمت
 أمارات وشوامد أثرية على كونه مو كهف أصحاب الكهف: يقول في اكتشاف الكهفا إنه الكهف اللني ورد ذكره

 YO1 - YEQ الكهف ندخلوا الكهف مو اطراجوان الملك








وأياً كان كهفهم فموضوع البحث هم أنفسهم إذ كانوا من آيات الله في





 يرى، تلميحاً أن هناك من سوف يكشف الكهف فيرى فيرى أو أو أن الرسول رآه




فإنهم تضوا نحبهم •
=
يحاكم كخائن للدولة ويعرض للموت


 في تركيا على مسافة






 ويزورونه، والكهوف غير الرومانية من مذه الست نتطع أنها ليست لا لصحاب الكهف لان الن القصة رومانية ولم تبلغ سلطتهم في أيام مجدمم نواحي أوروبا الشمالية والقفقاز .




 جنباً إلى جنبه كيلا تأكلهم الأرض بطول المكوبا



يرقبهم وهو آية في هذه الآيات(1)
حالتهم المنقطعة النظير بين موت وحياة ويقظة ورقدة تولّي المطّلع
عليهم فراراً وتملأه رعباً.
وترى ذلك الدسبان مستمر إلى زمن الرسول
 نائمون؟ ولماذا تلك النومة الطويلة بعد القومة عن الأولى ولا خبر عن هكا


 الرضا الرا
 ويعغبهم وكان للثرطي ابن يحبه فجاء ذنب فاكلك ابنه فحزن الشرطي عليه فأدخل اله ذلك اللثب الجنة لما أحزن الثرطي
 مذا الزمن الطويل وأنهم آيَة للناس فبكرا وسألوا اله أن يعيلمم إلى مضاجعهم نائمين كما كانو1 1 .
سورة الحج، الآية: v.

كانوا في حالتهم إلى زمنه كان الحكمة في بقائهم نائمين ولن يطلع عليهم الرسول مطّلع هو مطلع لرسالته كسائر مطالعها ! والهدف من هنـ مذه الآية الإلهية الإعثار
 فِيهَآ区 ولا عثور عليهم بعدهم لحد الآن، فلا حكمة في نومتهم حتى الآن

 دلالة هنا على أي منهما، إلّا استدلالاً على موتهـم بما استدللنا، والكّا الكهوف المكتشفة لحد الآن دليل واقعي على أنهم ليسوا بنائمين (r)

في اللدر المنتور عن ابن عباس تال : غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم فمررنا بالكهف الني فيه أصحاب الكهن الكه الذي ذكر اله في القرآلن فقال معاوية: لو كشف لنا من

 أنتهي حتى أحلم علمهم فبعث رجالاً نقال : اذمبوا فادخلوا الكهف، فالما فانظروا فلمبوا فلما
 أقول: لو كانت الرواية منسوبة إلى المعصوم لما كنا نصدقها حيث لا توافق الثقرآن أو تحالفف، فضهلاً عن ابن عباس!







 ريح احملينا فحملتنا فوافينا المدينة والنبي هِ




 وليسوا نياماً، نم تولّي الفرار والرعب على فرض الاطلاع لسواه دونه!



: (






 (








ناموا غدوة وبعثوا آخر النهار فظنوا أنهم لبئوا يوماً، فلما رأوا الشُمس باقية


 لم نلمسها في سائرها حيث الشعور طويلة كما الأظفار، والوجوه متغيرة الونا لا يحصل في أية نومة، فلا يوم ولا بعض يوم! وليس (وأعلم" هنا فقط تألمباً

 إنما \#أعلم" لأن لنا بعض العلم بأمد لبثنا اعتباراً بمظاهرنا، ثم لا نعلم
 ومن لطيف الأمر في مذه الحوار أنها تلمح أنهم لم بكونوا أقل من




 دونه(1) وهذا هو شأن المـؤمن : (اربنا أعلمّه فيما لا يعلمم، أم يعلم ولا








يستيقن، وكيف يعلم ما يعلمه الها من أمره الذي لا يعلم؟ يحاول بما عنده من


 آَحَدُّاهِ : والظاهر إنها باقية باغية! وإن لا ، فلا حائطة ولا تقية!
 وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم؟ فهلا هبروا على جوع حفاظآ على أنفسهم



علّهم وصلوا من الجوع لحد لا تصبّر عليه إلّا الموت صبراً، فهـم إذآ

 التلطّف هو التخفي الكامل، ومن نم لو عرفوه فلا يتجاوز نفسه إليهم: ألَّلَا


رأي صـائب ثاقب حصيلة شورى بين هؤلاء الأكارم القائلين : زُرَبُعُمُ

 في المدينة يتعرف فيه إليها وإلى أهليها ليطمئن إليها هل هي كي الما كما كانت


 تقليلاً لرجاسة الطعام الشُركية كتقليل الطعام لبلغة الحياة: فالضروروات تبيح المحظورات وتقلر بقلرها!

الفرقان في تفسير القرآن// الجزء السابع عشر
ومن جهة أخرى فالأزكى طعاماً من المدينة مو الأزكى أخلاقاً فلا

 أَزكى طَعَامًا


 الورق واللى الطعام، رزق من الورق دون زيادة عليا عليه وإن كان النقص منه،

ورزقِ من الطعام كبلغة الحياة دون زيادة عليها ولا أقل منها .
 ولينآ في المعاملة تجنباً عن المشاجرة التي هي من أسباب التفتيش عنه فعنهم

 ولحد الموت، حفاظاً على إيمانه وعلى دماء ونفوس الآخرين :

: اَبَكُ
الظهور على هو التطلع علماً وواقعاً، فليس العلم بهـم دون الوصـول إليهم ظهوراً عليهم، ولا الوصهول إليهم دون علم بهم ظهم الموراً عليهم، إنما هو
 فلا علم الطفل دون بلوغ الحلم بعورات النساء يكفي فرض الحول الحجاب عنهمه،
 الظهور على العورات علماً بها وإمكانية الوقاع!

إن أشعر هذا المبعوث بكم، تخللوه إلى العلم بكم اطلاعاً عليكم وهم
 وَيَجْمُوكُْ
 وإن في ظاهر الحال حيث العقيدة لا تقبل الإكراه. هنا يتقدم الرجم لأنه ظاهر الحال العاجلة من السلطة المشركة التي
 نجوا عن الرجم فإعادة إلى ملتهم وهي أثد من الرجم وأنكىى! ترى وإذا اتقوهم في ظاهر الحال مسايرة عملية مع الحفاظ على إيمانهم

 الإيمان، حيث التعوّد المسيِر على ترك واجبات الإيمان وفعل محرماته، مما يجرف تدريجياً إلى ترك الإيمان وليسوا مـم بطبيعة الحال ممن يكتفي منكم بظاهر ادعاء العودة في ملتهـم بعدمـا قمتم قومتكـم في رفضـهاه، إلّا أن أن يراقبوكم رقابة تامة في القيام بطقوس النرك مكر وترك التوحيد بكل مظاهره .
 ملِنَّهِمْ

 بالاختيار لا ينافي الاختيار!

وليس طلب البلغة والبُقية للحياة مما يسمح لإلقاء النفس إلى التهلكة
 بِدعُمْ آَحَدُاهِ، ولو شعروا فلا نتحمل إلّا رجماً!

الفرتان في تفسير القرآن//الجزء السابع عشر
وإعادتهم في ملتهم دليل على أنهم كانوا على ملتهم تم استبصروا وكما وكما


 قضية كونها كالبدأة ولا عودة اضطرارياً إلى عقيدة .
فعلى المؤمن الفرار من جو الضـلال والتقية، نم ليس له الرجوع إلى


 إلى الانحصار في مجتمع الكفر والانحسار عن خالص التوحيد كان نتيجة الاختيار، وأرض الله واسعة تفرض على الـمؤمن الفرار بإيمـانه، فكيف




هكذا نشهد مشهد فتية الإيمان إذ يتناجون فيما بينهم حذرين غير عارفين

 دولات المتسلطين عليها وقصة الفتية تناقلتها الأخلاف عن الاسلاف على

تعارض الأقاويل حولهم.
 وبعدما رأوا واحداً منهم بصورة وسيرة أخرى وبورق آخر مرت عليه الزمن :
(1) سورة النحل، الآية: 1•




الإعثار هو الاطلاع مضـَّنـاً مصـادفة الشيء مـن دون طلب لـ ولا ولا إحساس به وأهله أن الساعي في طريقه إذا صك قدمه أو نكب إصبعه شئ
 به، وكذلك أعثرمم الش عليهم.




 وأن الساعة آتية! اللهم إلّا عين اليقين بما رأوا من وعد الله الحق في أمرهم الرشد والمرفق، وعين اليقين بما رأوا من بعئهم بعد نومتهم التي مي كانت

كموتة!

 -على مر الزمن



$$
\begin{align*}
& \text { سورة الأحران، الآية: Y7. }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: } 10 . \tag{Y}
\end{align*}
$$

ا'ا أعثر عليهم بعدما ماتوا فقد سدل الستار على مشهدهمـم لعرض مشهـهـ آخر وبينهما فجوة متروكة فيها موتهم؟ فللتنازع في أمرهم هنا موقع، ولبناء بنيان عليهم هنا معنى!
أم بين ذلك عوانٌ، أعثر على أحدهم المبعوث إلى المدينة المين حياً وهو طبيعة الحال المعلومة من القصة، ومن تم أعثر على الباقين ميتين و وألَّذِينِ
 ومن قديم ملابسه وقديم ورقه ولهجته ومواجهته دون أن يشعر هو بشي بئ دئ من
 وهم أحياء، وفور العثور أماتهم الهه، فلم يبق لغلب على أمرهمم مجال اللّهم إلّا من مبعونهم لجماعة خصوص اختصور الِموا بالغَلَب به على أمرهم؟

 نومتهم، نم أماتتهم عن حياتهم في رقدتهم.
ولا نعلم بـموتهـم فور العثئور عليهـم دون إمهال إلّا من خـلا

وذلك إعثار مئمار أن يشهدوا مشهد أصحاب الكهف أحياء وأمواتآ،


 مبعونهم فقط حيّا، وهذا لا يلائم تنازع أمرهم بينهم وبناء بنيان عليهم أم هو
سورة الحج، الآية: V.

في بعض روايات التصةأنهم لما هربوا واطلع الملك على أمرمم انثتدمم ولم يحصل منهم =

ترى وما هي مادة التنازع في أمر أصحاب الكهـف بين هؤلاء اللذين





 الزمنية إذ لا تختص بهله الغلبة دون الشعب، والسلطات الزالزمنية في الأغلبية
 السلطة مع تقديم الرأي ضـد السلطة، فإنما هم الغالبون على أمر أصحاب

الكهف قضية قوة الإيمان!
ومادة أخرى بين اللذين غلبوا على أمرهمه، وتنازعوا فيها رغم الوحدة
 وطبعاً لمن لم يغلب على أمرهم ومن أظهره عدتهم :



=




 يصلون فيه - أقول ولا نقول إلآلا ما يوافق القوآن وقد نتحمل ما لا يخالفالفه.





 التنكير النكير، حيث الاصطدام الام بين القائلين والاحتدام بين الأقي أي مجال لقول صراح، اللّهم إلّا تلميحة هي أبلغ من تصريحة. والرجـم بـالغيب أصله الرمي بـالحجارة إلى مرمى مـجهول لا يـدري الرامي أيصيب هدفه أم يخطىء، وقد لا يكون له هدف، نم ام استعير لكـل قذف بالظن والحسبان، والقول بغير علم، ومن عادة العرب أن تسمي القائل من دون علم راجماً وقاذفاً، كما تُسمي السابٌ الشاتم رامياً راجماً، ويقال: هذا الأمر غيب مرجَّم، أي : يرميه الناس بظنونهم ويقدرونه بحسبانهم. فالراجم بالغيب كالراجم الذي لا يعلم مواقع أحجاره المرمية أين


 لكلبهم عليهم، يدل على المغايرة، كما يدل على ردفه بهمّ، ولكنما القول
 فردف الكلب بهم دون عطف يـجعل جملة الكلب صفة لهم أو حالاً منهم
 بساحة فتية الإيمان ومس من كرامتهم، والعطف يخرجها عن وصن وصفهم أو حالهم حيث يفيد الردف بين متغايرين متوافقين، تغايراً في الكيان وتوافقاً في
 بربهم وهو كلبهم! فحيث وقعت الواو انقطعت العدة ونبت أنهم سبعة ونامنهم كلبهم بالقطع والثبات! حيث العطف يجعل المعطوف عليه مستقلاً عنه، محوراً أُصيلّ للكلام، وترك العطف يجعلهما في نطاق واحد!

 الكهوف والغيران وعلى جدرانها تمانيل رجال ثنلائة أو خمسة أو سبع ألى

ومعهم كلب.









ومن نم آخرون يتبعونه، ونحن من مذا القليل، وكما بعض الألا وني
 قليل . نفي للحال فاستيناء للقليل في الحال: إن القليل يعلمونهم الحال. (1) منهم ابن عباس كما أخرج عنه عبد الرزاق والفريابي وابن سعدون ابن جرير وابن المنذر وابي (ا حاتم من طرق وأخرج مثله عن الطبراني في الأوسط بسند صتيح منه ومنهم أبو مسعود كما انرج منه ابن ابي حاتم (الدر المبتور \& : YIV).

فضـلا عن الاستقبال! فأحرى من يعلمه هذا القليل هو الرسول

تم وعلم القليل قد يشمل عدتهم وأسماءمهم، كما يروى عن علي أسماؤهم( (1) واله أعلم بعدتهم وأسمائهم، وهذا القليل يعلمهم بما علمهم ربهم،' وكما علمنا هنا عدتهم.

 من هذا القليل العالمين بهم بما علمك ربك، ولماذا تستفتيهم، والراجم
 والمراء الظاهر هو الخالي عن العمق والاستبطان، وأصل المراء من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحجلب، وتسمى الجدال مراء: لما فيها من إصرار الصر المماري بالبحث ليفرغ خصصمه كل ما عنده من الكلام فينتهي عنه. فترك المراء معهم فيهم تجهيل لنفسه، والمراء الباطن المستبطن استعلام
 مماراة ومداراة احتساباً لمـا أوحى إليه ربه فحسبه ربه تعليماً له ومراء

تـم الــمراء غير مـمـدوح في بـاطنه دون ظاهـره، وإن كـان في حق (r) والرسول


 السيوطي في حواشي الليضاوي أن الطبراني روى ذلك عن ابن عباس في معجمه الأوسط بإسناد صسحيع


 عليهما النفاق|(1) والالا تمارين حليماً ولا سفيهاً فإن الحليم يغلبك والسفيه

يؤذيك|(r)
والتماري حول عدد الفتية لا طائل وراءه فسواء أكانوا ثنلاتة أو خمسة أو سبعة أما زاد أو نقص، فما فعا يعلم عدتهم إلا الله والقليل الذين حضرورا محضر الكهف في زمَته، والذين عرفهـم الها، فلماذا التماري إذاًّ إلا مراء ظاهرآ، والعبرة في أمرهم حاصلة بالقليل والكثير، والقرآن يلمح بعدتهم
 للطاقة العقلية أن تبدد في ما لا يفيد، وتوجيهاً لها إلى ما يفيد، وألّا يمارى
 طواه الزمن وهو من الغيب الموكول إلى علم الها أو مَن علّمه اله، فلماذ الها التماري فيه أو الاستفتاء!؟.

فالمراء محظور وإن كان في حق، اللهم إلّا مراء ظاهرآ يقف على حق ويقطع دابر الباطل بمرونة وليونة، بمطالبة الدليل، فإذا لا دليل فلا مدلول، حيث المدعي لشيء بحاجة إلى دليل دون النافي سناداً إلى عدم الدليل .

وسط الجنة وييت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً وفيه عن أهول الكافي بإسناده تال : قال النبي رئ



المصلر ع 1ع في أهول الكاني بسند عن أبي مبد اله
أحول الكافي بإسناده إلى عمار بن مروان
وفي كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبي خصصال تميت القلب: اللنب على اللنب تقول ويقول ولا يرجع إلى خير اببداً الحديث.

الفرقان في تفسير القرآن/ الجزء السابع عشر
كما الرجم بالغيب محظور في قياس وسواه، فآية الرجم ترجم القياس في الأحكام وأحرى من القياس كل ظنة في غير الأحكام، وكمـا الآيات الحاصرة كل اتباع بعلم أو أثارة من علم، الحاذرة كلا كل التا الباع بغير علم إلّا إذا كان مسنوداً إلى علم.
重

 الإنسان ويريده في مثلث من التأكيد: (إني - فاعل - غدآله تـحديداً لزمن

 مراتب التحتم في هذه الثلاث نازلة، فالنهي لا يشمله، اللهم إلا آل الا
 الثلاث متدرج النزول ف الا تقولن - أم - لا تقل . . . إلا أن يشاء اللهالم . فلا يعمه غَدّْا هِ ولا نهيه دون تأكيد في الثلاث الأخرى إذ لم يقل : سأفعل أو أفعل، وإنما تلميحة في خـامسة الأضـلاع لاتعالوا غداً" وحسنات الات الأبرار سيئات المقربين!
فـ ؤولَا نَفُولَنَّ . . .
تصريحته ألّا يفعل، لا أنه فعل ومنا ينهى.

وأنت أيآ كنت وفي أي موقف لا تملك إنفاذ مشيئتك المعلومة عندك إلا



في أفعالك الاختيارية لست مفوَّضاً تستقل في إرادتك دونما رادو أل أو مؤيد من الله، ولا مجبوراً يستقل ربك في إرادتك فأنت كصورة الفاعل واله


أنت في حاضر مشييتك وقوتك وإرادتك غائب عن حول الها وقوته، لا


بَ

 دونك أنت، وإنما أنت في حولك وقلا وريك

 تجنيد ما عندكُ من طاقات وإمكانيات فيما يرضي ربك وفي حالكا



 لا يملك المخلوق أيآ كان لنفسه نفعاً ولا ضرآ باستقلال إلا ما شاء الها اله وحتى رسول الله
 ! 6
(1) سورة الإنسان، الآية: r.r.
(Y) سورة الأمران، الآية: M1.

产




لا فحسب رسل اله وعباده الصـالحون بل وكذلك اله تعليمـاً لعباده


ونحن نسمع كلمة إن شاء اله من الله نفسه فيما هو مقطوع من فعل أو ترك

 يستنني خلودهم بمشيئته تشريفاً لها وإعلاماً أنها غير محصـورة بشيء انـا ولا ولا مسحورة عن شيء - كما وأن الآلهة من دون اله لا يخاف منها قطعاً ومع
 ولن أن يخاف من دونه شيء! وكما العود في ملة الشُرك لـمن لا يشـاءها ولا
 (A) . . . .
 وهو يعد السائلين جوابهم عن الهّ، وليس جوابهم إلّا وحياً من الهّ والرسول


$$
\begin{align*}
& \text { سورة الفتح، الآية: TV. }  \tag{0}\\
& \text { سورة مود، الآية: 1•1. }  \tag{7}\\
& \text { سورة الانعام، الآية: • • }  \tag{V}\\
& \text { سورة الأعران، الآية: } 19 \tag{^}
\end{align*}
$$

(1) سورة يوسف، الآية: 99.
(Y) سورة الكهف، الآية: 79 (Y)

(£) سورة الصافات، الآية: 1•Y (Y)

إنها لا تعني الرسول
 أم وإذا تعنيه فيمن تعنيه فهناك بون بينه هِ
 الرسول


 واأخفاه، في حلة وترحاله، في فعله وأقواله.

فمهما يترك للفظة وإِن شَّهَّ آَنَّهَهِ فيما يعد السائلين دون أي تأكيد خلاف

 وحي اله، وإنما رسول من الله، ما يشاء إلا آن يشاء الهـ

فقد شاء فوعدهم أن يأتوه تلميحاً لوعد الإجابة، ولكنه عليه كسنة
 يتركها إلا هذه المرة طول حياته المنيرة، فليحتبس عنه الوحي أربعين يوماً


حتماً رسول اله(r)
(1) نور الثقلين r: ب00

 نفسه ومو وجه كما وني تركه أيضاً وجه ذكرناه. (Y) سررة الإنسان، الآية: با (r) نور الثقلين r: Yo\&

إنه لم يكن تاركاً لواجب رسالي يستوجب باحتباس وحيه ودعاً أو قلى :
 ألطاف ربه الخففية مهما كان في ظاهره ودع أو قلّى، اللهـم إلّا أن يتركه متناسياً ومؤكداً في وعده ولم يؤكد ولن!
إذاً فاحتباس وحيه كان رمية ربانية إلى هدفين، أهمهما تتبيت وحيه

 وعقيدة فإنه يخلف تثبيتاً . لوحيه باحتباسه ردحاً من الزمن!
 الضسحى رحمة كذلك الليل إذا سجى، فليل احتباس الوحي كضيحى الوحي فرقد إن متتابعان يتناصران في هامة الرسالة المحمدية السامية.
 ويشمل غير الرسول ؤه وذي القرنين والروح: تعالوا غداً أحدئكم ولم يستثن، فنص النهي في المي الآية
 كأنه يجيبهم غداً دونما تصريح ولا تأكيد إلا زمناً : لغَغَا نم قول إن شاء الله لا يردد القائل فيما يشاء ولا يفصم إرادته وإنما تردد في مشيئة الله على حتمه في مشييته. =



فمن حلف وقال إن شاء الهه ليس له الرجوع(') إلاّلا أن يقول إن شئت،
ولا فرق بين موصوله ومفصوله(الح





 له ولا يفصمه إلا إرادة الش إن أراد خلا الا



 وكان درج/ لحاجته - الحـر

 فلا حنث فيما ليس من نعله ولا ولا حلف عليه








فيه استثناء ناستورا فيه.

وني تهنيب الأحكام بإسناد إلى علي بن حـي

 دحى بالدواة فقال: الحق فيه إن شاء اله فالحق في كي كل اسم إن شاء الشا
 فتقول لشيء إني فاعل ذلك غـداً أم أي وقت كـان إن شـاء الله والشـيء المفعول يعم المقال والفعال وتبديل الحال، ولتكن لائقاً لمشيئة الله تشريعاً
 المشيئة التشريعية واجبة الإحراز قبل الإرادة والفعل، فلا تقبل أي تردد، وإنما التردد في التكوينية.

فالقول لمحرم أم ومشتبه إني فاعل ذلك إن شاء اله مس من كرامة الله، وإن كانت المحرمات غير خارجة عن مشيئة الله كما تناسب ساحته دونما
 لمشيئة التأييد من اله وليس إلا فيما يرضاه الهـ.

وإذا نسيت الاستثناء بمشيئة اله فاذكره إذا ذكرت مهما طال الزمن ولما
 سنون(1)
 أيآ كان؟ فإن قيل لك أتأكل وأنت جوعان وعلى خوان الطعام: تقول إن شاء
 وقوته؟ . . أجل فإنك لا تضـمن حياتك حتى الأكل، ولا صـلا صحتك وفقدان أي



نور الئلِين r:



ليس هنا حذف كما أطالوا طائلات، وإنما باء الملابسة على „إنٍ . . "
 فاعل ذلك غداً إلا مصاحباً بمشيئة اله إن أفعله أو لا أفعله فالفعل والترك


نم وملابسة القول هذا ليست بواقع المشيئة فإنها مجهولة للفاعل وإنما


 الاستثناء، آترجياً وتردداً بعد تحتم! إذاً فقل ما شئت غير متحتتم، واقرنه



 الها









وقد يعني الاستيناء كل ذلك حيث يلائمها اللفظ والمعنى ومو ا'جمل
وأكمل!
 ربه وترك الاستيناء فلا جيران بعدئذ؟ بلى حيث الأمر السماح كتوبة
 ونسياناً، بل ولا عصيان إلا تعمّد (عن) نسيان وإذ لا عمد فلا عصيان:
 نَنوَكُ (r) الاستناء فإنه أيآ كان ليس محرماً فيه عصيان!

 ترج ثان التماساً للارتفاع على هذا المرتقى، وضرورة المان المحاولة للاستواء عليه في كافة الأحوال.
إنه ليس يهمني - فقط - رجاء الإجابة عن أسئلتكم هذه وإن كان فيها

 التماساً من ربي وترجياً لزائد رحمته غائص في خضـم عنايته، رحمات

بعضها فوق بعض!

 هآتوني غدآه فإن تشمله „لا تقولن" فهو على البدل، وبالنسبة للمستقبل .

$$
\begin{align*}
& \text { سورة طه، الآية: 110. }  \tag{1}\\
& \text { سورة طه، الآية: |Y| الآ }  \tag{Y}\\
& \text { سورة طه، الآية: 11E } \tag{r}
\end{align*}
$$



 اللهم إلّا أن يكون نسيانآ لاستناء غير لازم كما في قوله هآتوني غداًّه فراجح

 معرض النسيان لولا تتييت من الهـ.
 الصحيحة هي هذه دون المذكورة في الآية!



 هذه الثلالث فماذا بعد! ولماذا بعد اتسعآ؟؟!.

أو آن التسع المزداد إنما تعني توفيق حساب الأعداد، أن الثيلانمائة هي الشمسية فتتحول إلى إضافة التسع حسب القمرية(غ)؟ وهذا لا يصح في أي

$$
\begin{align*}
& \text { سورة الحجر، الآية: عY. }  \tag{1}\\
& \text { سورة ص، الآية: Ar }  \tag{Y}\\
& \text { سورة الحجر، الآلية: •ع }
\end{align*}
$$

نور الثقلين r:
 الثـس وملا بسني القمر -
أقول ومذا حديث مختلق كما بيناه في المتن وفي احتباج الطبرسي عن أبي عبد اله اله
 وبعثهم في زمان توم أنكروا البعث ليقطع حجتهم ويريه تلرته وليعلموا الن البعث حق ألما أقول:


حساب！فإن كانت الثلانمائة شـمسية فإضـافة التسبع القمرية لا تحولها إلى （廿•Q）قمرية، وإن كانت قمرية فإضافة التسع قمرية وشمسية لا تحولها （


 تم القرآن لا يذكر السنين إلا قمرية كما هي الأصل في أحكامه الشا فأيا كانت تلك السنين تتحول في مستعـمل القرآن إلى القمرية！نـم هــنـ
 تجهِّل غير اله وتخص علمه باله؟！．

أو أن الثلائمائة وتسعاً هما من مقالات المتنازعين أمرهـم بينهم؟؟ ولا
 بـ السَيَقْوُلُونَ ．．．
 أَعَمَمُ ．．هُ تكفي قرينة على ذلك العطف مهما كان بعيداً بفصله عن أصله！




 رجماً بالغيب واخخبر انهم لا يعلمون قال سيقولون ولبورا في كهفهم ثلانيمائة سنين وازدادوا تسعأ
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنلر وابن أبي حاتم عن تكادة قال：：في حرف ابن

 الآية قال：مذا قرل أمل الكتاب فرد الش ملهم：قل أرى أُلم بما لببوا．


 أن الأول مصـدَّق دون الثـاني، ولولا صـدقه دونه لكـان التعبير (اويقولون



 ِيّن دُونِيِهِ مِن وَلِّهِ يلي أمرمـم تعليماً لغيب، تكويناً أو تشريعاً فله الولاية
 اللهم إلا حكماً شرعياً وليس بإشراك وإنما برسالة وسواهـا من تبليغ رسالة أماهيه.


## الفْهو

## سورة الإسراء

$$
\begin{aligned}
& \text { V ..................................... } 1 \text { - } 1 \text { : } 1 \text { الإسرانه، الآيات } \\
& \text { V. ........................................ Ir - } 9 \text { سورة الإسراه، الآيات } \\
& \text { AV } \\
& \text { WI - Ir Wورة الإسراء، الآيات } \\
& \text { مشكلة الـخلود . ......................................................... . . } \\
& \text { |r• ...................................................... . فناء النار بمن في النار } \\
& \text { سورة الإسراء، الآيات: } \\
& \text { كلام حول الببلير } 107 \text {................................................................. } \\
& \text { 197 ...................................... } 00 \text { - عورة الإسراه، الآيات: • } \\
& \text { YY. .................................... } 70 \text { - } 07 \text { وروة الإسراه، الآيات: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YV0 ................................ } 90-V A \text { سورة الإسراه، الآيات: } 90 \\
& \text { Mr } \\
& \text { سورة الإسراه، الآيات: } 111 \text { - } 97
\end{aligned}
$$

## سورة الكهف

roq
مورة الكهف، الآيات: 1-1
$r v$.
سورة الكهف، الآيات: 9-9

